An Annotated Japanese-Translation of the Anle ji (2) : Chapter II by 齊藤, 隆信 et al.

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
小
川
法
道
︻
凡
例
︼
・
底
本
︵
○底
︶
に
は
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
順
芸
本
︵
八
～
九
世
紀
ご
ろ
に
書
写
さ
れ
た
高
山
寺
旧
蔵
本
の
敷
写
本
︶
を
用
い
た
・
校
本
に
は
下
記
の
二
種
を
用
い
た
○元
：
元
禄
一
一
︵
一
六
九
八
︶
年
刊
︑
義
山
校
本
︵
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
︶
○宝
：
宝
永
元
︵
一
七
〇
四
︶
年
刊
︑
道
章
校
本
︵
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
︶
・
底
本
で
は
読
め
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
限
っ
て
校
本
を
用
い
︑
そ
の
校
記
を
頭
註
に
示
し
た
・
異
体
字
は
す
べ
て
正
字
に
改
め
た
・
本
文
と
校
記
は
原
則
と
し
て
旧
字
体
と
し
︑
現
代
語
訳
と
訳
註
は
新
字
体
と
し
た
・
そ
の
他
︑

安
楽
集

の
校
訂
に
関
し
て
は

大
正
新
脩
大
蔵
経

四
七
巻
︑
お
よ
び

浄
土
真
宗
聖
典
︵
七
祖
篇
︶

︵
浄
土
真
宗
聖
典
編
纂
委
員
会
編
︑
一
九
九
二
年
︶
を
︑
ま
た
書
誌
に
関
し
て
は

浄
土
教
典
籍
目
録

︵
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
編
︑
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
・

安
楽
集

本
文
中
の
経
典
引
用
に
関
し
て
は
内
藤
知
康

安
楽
集
講
説

︵
永
田
文
昌
堂
︑
一
九
九
九
年
︶
を
参
照
し
た

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
一
第
二
大
門
中
︑
有
三
番
料
簡
︒
第
一
明
發
菩
提
心
︑
第
二
破
異
見
邪
執
︑
第
三
廣
施
問
答
釋
去
疑
情
︒
第
二
章
の
な
か
を
三
節
に
分
類
す
る
︒
第
一
節
で
は
発
菩
提
心
を
明
ら
か
に
し
︑
第
二
節
で
は
異
見
邪
執
を
論
破
し
︑
第
三
節
で
は
広
く
問
答
を
設
け
疑
心
を
と
り
の
ぞ
く
︒
就
菩
提
心
︑
内
有
四
番
︒
一
出
菩
提
心
功
用
︑
二
出
菩
提
名
體
︑
三
顯
發
心
有
異
︑
四
問
答
解
釋
︒
︹
第
一
節
の
︺
菩
提
心
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
四
つ
に
分
け
る
︒
一
つ
に
は
菩
提
心
の
は
た
ら
き
を
明
ら
か
に
し
︑
二
つ
に
は
菩
提
の
名
称
と
実
体
を
明
ら
か
に
し
︑
三
つ
に
は
発
心
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
四
つ
に
は
問
答
を
通
し
て
解
釈
す
る
︒
第
一
者
︑
大
經
云
︑
凡
欲
往
生
淨
土
︑
要
須
發
菩
提
心
爲
原
云
何
︒
第
一
に
︹
菩
提
心
の
は
た
ら
き
を
明
ら
か
に
す
る
と
は
︺
︑

無
量
寿
経

に

総
じ
て
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
︑
か
な
ら
ず
菩
提
心
を
発
す
こ
と
を
根
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(1
)


と
説
か
れ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
①
○底

向
迴


○元
○宝

迴
向


菩
提
者
乃
是
無
上
佛
道
之
名
也
︒
若
欲
發
心
作
佛
者
︑
此
心
廣
大
遍
周
法
界
︒
此
心
究
竟
等
若
虚
空
︒
此
心
長
遠
盡
未
來
際
︒
此
心
普
備
離
二
乘
障
︒
若
能
一
發
此
心
︑
傾
無
始
生
死
有
淪
︒
所
有
功
徳
迴
向
①
菩
提
︑
皆
能
遠
詣
佛
果
︑
無
有
失
滅
︒
譬
如
寄
花
五
淨
︑
風
日
不
萎
︑
附
水
靈
河
︑
世
旱
無
竭
︒
菩
提
と
は
す
な
わ
ち
こ
の
上
な
い
仏
と
い
う
さ
と
り
の
名
で
あ
る
︒
菩
提
心
を
発
し
て
仏
に
な
ろ
う
と
思
え
ば
︑
そ
の
心
は
広
大
に
し
て
法
界
に
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
︒
こ
の
心
は
虚
空
の
よ
う
に
︹
空
間
的
に
︺
果
て
し
な
く
等
し
く
ひ
ろ
が
り
︑
こ
の
心
は
︹
時
間
的
に
︺
永
遠
で
あ
り
未
来
の
果
て
ま
で
続
く
︒
こ
の
心
を
完
全
に
そ
な
え
れ
ば
声
聞
・
縁
覚
と
い
う
二
乗
に
落
ち
る
障
り
を
離
れ
る
︒
も
し
一
た
び
こ
の
心
を
発
せ
ば
︑
計
り
知
れ
な
い
過
去
か
ら
繰
り
返
し
て
き
た
迷
い
の
境
界
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
︒
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
菩
提
に
回
向
す
れ
ば
︑
み
な
遠
い
将
来
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
︑
︹
そ
の
功
徳
を
︺
失
う
こ
と
は
な
い
︒
た
と
え
ば
花
を
五
浄
居
天
に
お
け
ば
風
や
日
に
さ
ら
さ
れ
て
も
萎
ま
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
水
を
霊
河
に
流
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
二
せ
ば
干
ば
つ
で
も
乾
か
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
第
二
出
菩
提
名
體
者
︑
然
菩
提
有
三
種
︒
一
者
法
身
菩
提
︑
二
者
報
身
菩
提
︑
三
者
化
身
菩
提
︒
第
二
に
菩
提
の
名
称
と
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
と
は
︑
そ
も
そ
も
菩
提
に
は
三
種
類
あ
る
︒
一
つ
に
は
法
身
の
菩
提
︑
二
つ
に
は
報
身
の
菩
提
︑
三
つ
に
は
化
身
の
菩
提
で
あ
る
︒
言
法
身
菩
提
者
︑
所
謂
眞
如
實
相
第
一
義
空
︒
自
性
清
淨
體
無
穢
染
︑
理
出
天
眞
不
假
脩
成
︑
名
爲
法
身
︒
佛
道
體
本
名
曰
菩
提
︒
法
身
の
菩
提
と
い
う
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
真
如
︑
実
相
︑
第
一
義
空
で
あ
る
︒
そ
の
本
性
が
清
浄
で
あ
り
︑
そ
の
本
体
に
穢
れ
が
な
く
︑
真
理
そ
の
も
の
で
あ
り
︑
修
行
に
よ
っ
て
実
現
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
法
身
と
い
う
︒
仏
の
さ
と
り
の
根
本
を
菩
提
と
い
う
︒
言
報
身
菩
提
者
︑
備
脩
萬
行
能
感
報
佛
之
果
︒
以
果
酬
因
名
曰
報
身
︒
圓
通
無
礙
名
曰
菩
提
︒
報
身
の
菩
提
と
い
う
の
は
︑
あ
ら
ゆ
る
行
を
修
す
る
こ
と
で
報
身
仏
と
い
う
結
果
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
結
果
は
因
に
報
い
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
報
身
と
い
う
の
で
あ
る
︒
さ
と
り
の
境
地
に
さ
わ
り
の
な
い
こ
と
を
菩
提
と
い
う
︒
②
○底

三


○元
○宝

言


言
②
化
身
菩
提
者
︑
謂
從
報
起
用
能
赴
萬
機
︑
名
爲
化
身
︒
益
物
圓
通
名
曰
菩
提
︒
化
身
の
菩
提
と
い
う
の
は
︑
報
身
仏
か
ら
︹
衆
生
を
救
う
︺
は
た
ら
き
を
起
し
て
︑
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
む
か
う
仏
身
を
化
身
と
い
う
の
で
あ
る
︒
全
て
の
衆
生
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
が
自
在
で
あ
る
こ
と
を
名
づ
け
て
菩
提
と
い
う
︒
第
三
顯
發
心
有
異
者
︑
今
謂
行
者
脩
因
發
心
具
其
三
種
︒
一
者
要
須
識
達
有
無
從
本
已
來
自
性
清
淨
︒
二
者
縁
脩
萬
行
︒
八
萬
四
千
諸
波
羅
蜜
門
等
︒
三
者
大
慈
悲
爲
本
︑
恒
擬
運
度
爲
懷
︒
此
之
三
因
能
與
大
菩
提
相
應
︒
故
名
發
菩
提
心
︒
第
三
に
発
心
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
は
︑
今
思
う
に
行
者
が
因
と
な
る
行
を
修
し
て
菩
提
心
を
発
す
の
に
次
の
三
種
を
そ
な
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(2
)
︒
一
つ
に
は
︑
か
な
ら
ず
有
や
無
も
そ
れ
自
体
が
清
浄
で
あ
る
と
認
識
す
る
︒
二
つ
に
は
︑
あ
ら
ゆ
る
行
を
修
す
る
︒
つ
ま
り
八
万
四
千
の
い
ろ
い
ろ
な
法
門
で
あ
る
︒
三
つ
に
は
︑
大
慈
悲
を
根
本
と

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
三
し
て
︑
つ
ね
に
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
心
に
と
め
る
︒
こ
の
三
つ
の
因
は
大
い
な
る
菩
提
と
一
致
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
発
菩
提
心
と
い
う
の
で
あ
る
︒
又
據
淨
土
論
云
︑
今
言
發
菩
提
心
者
︑
正
是
願
作
佛
心
︒
願
作
佛
心
者
︑
即
是
度
衆
生
心
︒
度
衆
生
心
者
︑
即
攝
取
衆
生
生
有
佛
國
土
心
︒
今
既
願
生
淨
土
︑
故
先
須
發
菩
提
心
也
︒
ま
た

浄
土
論

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

い
ま
発
菩
提
心
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
心
の
こ
と
で
あ
る
︒
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
心
と
は
つ
ま
り
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
心
で
あ
る
︒
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
心
と
は
つ
ま
り
衆
生
を
摂
取
し
て
仏
の
ま
し
ま
す
国
土
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
心
で
あ
る


と(3
)
︒
い
ま
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
っ
た
か
ら
に
は
︑
ま
ず
何
よ
り
も
菩
提
心
を
発
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
③
○底

明


○元
○宝

者


第
四
問
答
解
釋
③
︒
問
曰
︑
若
備
脩
萬
行
能
感
菩
提
得
成
佛
者
︑
何
故
諸
法
無
行
經
云
︑
若
人
求
菩
提
則
無
有
菩
提
︒
是
人
遠
菩
提
︑
猶
如
天
與
地
︒
第
四
に
問
答
を
通
し
て
解
釈
す
る
︒
問
う
︒
も
し
あ
ら
ゆ
る
行
を
み
な
修
す
れ
ば
︑
菩
提
を
得
て
仏
に
な
れ
る
と
い
う
が
︑
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
し
て

諸
法
無
行
経

に
は
︑

も
し
人
が
菩
提
を
求
め
た
と
し
て
も
︑
菩
提
は
存
在
し
な
い
︒
こ
の
人
が
菩
提
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
は
︑
ま
る
で
天
と
地
と
の
隔
た
り
の
よ
う
で
あ
る(4
)


と
説
か
れ
る
の
か
︒
答
曰
︑
菩
提
正
體
理
無
求
相
︒
今
作
相
求
不
當
理
實
︒
故
名
遠
也
︒
是
故
經
言
︑
菩
提
者
不
可
以
心
得
︑
不
可
以
身
得
也
︒
今
謂
行
者
雖
知
脩
行
往
求
︑
了
了
識
知
理
體
無
求
︑
仍
不
壞
假
名
︒
是
故
備
脩
萬
行
︑
故
能
感
也
︒
答
え
る
︒
菩
提
の
正
体
は
道
理
と
し
て
相
を
求
め
な
い
︒
こ
こ
で
︹
菩
提
に
︺
相
を
求
め
る
こ
と
は
真
実
の
道
理
に
反
す
る
︒
だ
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
に

維
摩
詰
所
説
経

に
は

菩
提
は
心
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
し
︑
身
を
も
っ
て
も
得
ら
れ
な
い(5
)


と
説
か
れ
て
い
る
︒
今
思
う
に
︑
行
者
は
修
行
に
よ
っ
て
菩
提
を
求
め
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
︑
菩
提
の
正
体
は
道
理
と
し
て
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
は
っ
き
り
知
れ
ば
︑
︹
菩
提
と
い
う
︺
仮
名
を
壊
さ
な
い
︒
こ
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
行
を
み
な
修
す
れ
ば
菩
提
を
感
得
で
き
る
の
で
あ
る
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
四
④
○底

帝


○元
○宝

諦


是
故
大
智
度
論
云
︑
若
人
見
般
若
︑
是
則
爲
被
縛
︒
若
不
見
般
若
︑
是
亦
爲
被
縛
︒
若
人
見
般
若
︑
是
則
爲
解
脱
︒
若
不
見
般
若
︑
是
亦
爲
解
脱
︒
龍
樹
菩
薩
釋
云
︑
是
中
不
離
四
句
者
爲
縛
︑
離
四
句
者
爲
解
︒
今
祈
菩
提
但
能
如
此
脩
行
︑
即
是
不
行
而
行
︒
不
行
而
行
者
︑
不
違
二
諦
④
大
道
理
也
︒
だ
か
ら

大
智
度
論

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

も
し
般
若
を
見
た
な
ら
ば
こ
れ
は
縛
ら
れ
て
い
る
︒
も
し
般
若
を
見
て
い
な
い
な
ら
ば
こ
れ
も
ま
た
縛
ら
れ
て
い
る
︒
も
し
般
若
を
見
た
な
ら
ば
そ
れ
は
解
脱
で
あ
る
︒
も
し
般
若
を
見
て
い
な
い
な
ら
ば
こ
れ
も
ま
た
解
脱
で
あ
る(6
)


と
︒
龍
樹
菩
薩
は
こ
れ
に
つ
い
て
解
釈
し
て

こ
の
よ
う
な
四
句
分
別
︵
有
・
無
・
ま
た
は
有
ま
た
は
無
・
有
に
あ
ら
ず
無
に
あ
ら
ず
︶
に
固
執
す
る
こ
と
は
束
縛
で
あ
り
︑
四
句
分
別
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
解
脱
な
の
で
あ
る(7
)


と
説
く
︒
い
ま
菩
提
を
求
め
て
︑
た
だ
こ
の
よ
う
に
修
行
す
れ
ば
︑
修
行
せ
ず
に
修
行
を
す
る
こ
と
に
な
る
︒
修
行
せ
ず
に
修
行
す
る
こ
と
は
真
俗
二
諦
の
大
い
な
る
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
︒
又
依
天
親
淨
土
論
云
︑
凡
欲
發
心
會
無
上
菩
提
者
有
其
二
義
︒
一
先
須
離
三
種
與
菩
提
門
相
違
法
︒
二
者
須
知
三
種
順
菩
提
門
法
︒
ま
た
天
親
の

浄
土
論

に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

総
じ
て
菩
提
心
を
発
し
最
上
の
菩
提
を
得
よ
う
と
願
う
こ
と
に
は
︑
二
つ
の
意
味
が
あ
る
︒
一
つ
に
は
︑
ま
ず
菩
提
門
と
相
違
す
る
三
種
の
法
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
二
つ
に
は
︑
菩
提
門
に
順
ず
る
三
種
の
法
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
何
等
爲
三
︒
一
者
︑
依
智
×
門
不
求
自
樂
︒
遠
離
我
心
貪
著
自
身
故
︒
二
者
︑
依
慈
悲
門
拔
一
切
衆
生
苦
︒
遠
離
無
安
衆
生
心
故
︒
三
者
︑
依
方
便
門
憐
愍
一
切
衆
生
心
︒
遠
離
恭
敬
供
養
自
身
心
故
︒
是
名
遠
離
三
種
菩
提
門
相
違
法
︒
︹
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︺
三
種
と
は
な
ん
で
あ
る
か
︒
一
つ
に
は
智
×
門
に
よ
り
︑
自
ら
の
楽
し
み
を
求
め
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
我
心
を
も
っ
て
自
身
に
執
着
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
二
つ
に
は
慈
悲
門
に
よ
り
︑
一
切
の
衆
生
の
苦
を
取
り
除
く
︒
な
ぜ
な
ら
衆
生
を
安
ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
い
心
か
ら
離
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
三
つ
に
は
方
便
門
に
よ
り
︑
一
切
の
衆
生
を
憐
れ
む
心
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
自
ら
を
敬
い
養
う
心
か
ら
離
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ
を
菩
提
門
と
相
違
す
る
三
種
の
法
か
ら
離
れ
る
と
い
う
の
で

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
五
あ
る
︒
順
菩
提
門
者
︑
菩
薩
遠
離
如
是
三
種
菩
提
門
相
違
法
︑
得
三
種
隨
順
菩
提
門
法
︒
菩
提
門
に
順
ず
る
と
い
う
の
は
︑
菩
薩
は
こ
の
よ
う
な
菩
提
門
と
相
違
す
る
三
種
の
法
か
ら
離
れ
れ
ば
︑
菩
提
門
に
随
順
す
る
三
種
の
法
を
得
る
の
で
あ
る
︒
何
等
爲
三
︒
一
者
無
染
清
淨
心
︒
不
爲
自
身
求
諸
樂
故
︒
菩
提
是
無
染
清
淨
處
︒
若
爲
自
身
求
樂
︑
即
違
菩
提
門
︒
是
故
無
染
清
淨
心
是
順
菩
提
門
︒
そ
の
三
種
と
は
何
か
︒
一
つ
に
は
煩
悩
の
な
い
清
浄
な
る
心
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
自
身
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
楽
を
求
め
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
菩
提
は
煩
悩
の
な
い
清
浄
の
世
界
で
あ
る
︒
も
し
自
身
の
た
め
に
楽
を
求
め
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
菩
提
門
で
は
な
い
︒
こ
の
た
め
煩
悩
の
な
い
清
浄
な
る
心
は
菩
提
門
に
順
ず
る
の
で
あ
る
︒
⑤
○底

隠


○元
○宝

穏


二
者
安
清
淨
心
︒
爲
拔
一
切
衆
生
苦
故
︑
菩
提
安
穏
⑤
一
切
衆
生
清
淨
處
︒
若
不
作
心
拔
一
切
衆
生
離
生
死
苦
︑
即
便
違
菩
提
︒
是
故
拔
一
切
衆
生
苦
是
順
菩
提
門
︒
二
つ
に
は
安
穏
で
清
浄
な
る
心
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
一
切
の
衆
生
の
苦
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
菩
提
は
一
切
の
衆
生
を
安
穏
に
す
る
清
浄
な
る
世
界
で
あ
る
︒
も
し
そ
の
心
を
発
さ
ず
︑
一
切
の
衆
生
を
生
死
の
苦
か
ら
離
れ
さ
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
は
菩
提
門(8
)
で
は
な
い
︒
こ
の
た
め
一
切
の
衆
生
の
苦
を
取
り
除
く
こ
と
は
菩
提
門
に
順
ず
る
の
で
あ
る
︒
⑥
○底

作


○元
○宝

依


三
者
樂
清
淨
心
︒
欲
令
一
切
衆
生
得
大
菩
提
故
︑
攝
取
衆
生
生
彼
國
土
故
︒
菩
提
是
畢
竟
常
樂
處
︒
若
不
令
一
切
衆
生
得
畢
竟
常
樂
者
︑
則
違
菩
提
門
︒
此
畢
竟
常
樂
依
何
而
得
︒
要
依
⑥
大
義
門
︒
大
義
門
者
︑
謂
彼
安
樂
佛
國
是
也
︒
故
令
一
心
專
至
願
生
彼
國
︒
欲
使
早
會
無
上
菩
提
也
︒
三
つ
に
は
安
楽
を
与
え
る
清
浄
な
る
心
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
一
切
の
衆
生
に
大
い
な
る
菩
提
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
り
︑
ま
た
衆
生
を
摂
取
し
て
浄
土
に
往
生
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒
菩
提
は
究
極
の
永
遠
な
る
楽
の
世
界
で
あ
る
︒
も
し
一
切
の
衆
生
に
究
極
の
永
遠
な
る
安
楽
を
得
さ
せ
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
は
菩
提
門
で
は
な
い
︒
こ
の
究
極
の
永
遠
な
る
安
楽
は
な
に
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
か
︒
︹
そ
れ
は
︺
か
な
ら
ず
大
乗
の
法
門
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
︒
大
乗
の
法
門
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
︹
に
至
る
法
門
︺
で
あ
る
︒
だ
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
六
か
ら
一
心
に
専
ら
極
楽
に
往
生
し
よ
う
と
願
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒
早
く
最
上
の
菩
提
を
得
さ
せ
よ
う
と
願
う
た
め
で
あ
る(9
)


と
︒
⑦
○底

提


○元
○宝

薩


⑧
○底
欠
損
○元
○宝

不


第
二
明
破
異
見
邪
執
者
︑
就
中
有
其
九
番
︒
第
一
︑
破
妄
計
大
乘
無
相
異
見
偏
執
︒
第
二
︑
會
通
菩
薩
⑦
愛
見
大
悲
︒
第
三
︑
破
繫
心
外
無
法
︒
第
四
︑
破
願
生
穢
國
不
願
往
生
淨
土
︒
第
五
︑
破
若
生
淨
土
多
喜
著
樂
︒
第
六
︑
破
求
生
淨
土
非
是
小
乘
︒
第
七
︑
破
求
生
兜
率
勸
不
⑧
歸
淨
土
︒
第
八
︑
會
通
若
求
生
十
方
淨
土
不
如
歸
西
︒
第
九
︑
料
簡
別
時
之
意
︒
第
二
節
に
異
見
邪
執
を
論
破
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
さ
ら
に
九
つ
に
分
け
る
︒
第
一
に
は
大
乗
で
説
か
れ
る
無
相
に
つ
い
て
の
異
見
偏
執
を
論
破
す
る
︒
第
二
に
は
菩
薩
の
愛
見
が
大
悲
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
︒
第
三
に
は
心
の
外
に
法
が
な
い
と
の
執
着
を
論
破
す
る
︒
第
四
に
は
穢
国
に
生
ま
れ
た
い
と
願
い
︑
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
わ
な
い
こ
と
を
論
破
す
る
︒
第
五
に
は
浄
土
に
往
生
す
る
と
︑
喜
び
が
多
い
た
め
楽
に
執
着
す
る
と
い
う
誤
っ
た
考
え
を
論
破
す
る
︒
第
六
に
は
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
い
う
の
は
小
乗
で
は
な
い
か
と
い
う
誤
っ
た
考
え
を
論
破
す
る
︒
第
七
に
は
兜
率
天
に
往
生
を
求
め
︑
極
楽
を
拠
り
所
と
さ
せ
な
い
こ
と
を
論
破
す
る
︒
第
八
に
は
も
し
十
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
求
め
る
な
ら
ば
︑
極
楽
に
往
生
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
︒
第
九
に
は
別
時
意
に
つ
い
て
解
釈
す
る
︒
第
一
︑
破
大
乘
無
相
妄
執
者
︑
就
中
有
二
︒
一
總
生
起
︒
欲
令
後
代
學
者
明
識
是
非
去
耶
向
正
︒
第
二
︑
廣
就
繫
情
︑
顯
正
破
之
︒
一
總
生
起
者
︒
然
大
乘
深
藏
名
義
塵
沙
︒
是
故
涅
槃
經
云
︑
一
名
無
量
義
︑
一
義
無
量
名
︒
要
須
遍
審
衆
典
方
曉
部
旨
︒
非
如
小
乘
俗
書
案
文
畢
義
︒
何
意
須
然
︒
但
淨
土
幽
廓
經
論
隱
顯
︑
致
令
凡
情
種
種
圖
度
︒
恐
渉
諂
語
刀
刀
百
盲
偏
執
︑
雜
亂
無
知
妨
礙
往
生
︒
今
且
擧
少
状
一
一
破
之
︒
第
一
に
大
乗
で
説
か
れ
る
無
相
に
対
す
る
︹
異
見
︺
妄
執
を
論
破
す
る
な
か
で
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
る
︒
第
一
に
は
総
生
起
で
あ
る
︒
後
代
の
学
者
が
明
確
に
是
非
に
つ
い
て
知
り
︑
誤
っ
た
見
解
を
と
り
の
ぞ
い
て
︑
正
し
い
見
解
に
向
か
う
よ
う
に
す
る
︒
第
二
に
は
広
く
執
着
に
対
し
て
正
し
い
見
解
を
示
し
て
こ
れ
を
論
破
す
る
︒
第
一
に
総
生
起
と
は
︑
大
乗
の
奥
深
い
法
蔵
に
は
名
称
と
意
味
が
数
多
く
あ
る
︒
こ
の
た
め
に

大
般
涅
槃
経

に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

一
つ
の
名
称
に
は
多
く
の
意
味
あ
り
︑
一
つ
の
意
味
に
は
多
く
の
名
称
が
あ
る(10
)


と
︒
か
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
経
典
を
く
ま
な
く
調
べ

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
七
て
︑
部
類
や
教
旨
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
︒
文
を
勘
案
し
て
意
味
を
理
解
す
る
だ
け
の
小
乗
の
経
典
や
俗
書
と
同
じ
で
は
な
い
︒
ど
う
い
う
わ
け
で
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
た
だ
浄
土
︹
の
教
え
︺
は
深
淵
に
し
て
経
論
に
見
え
隠
れ
す
る
た
め
に
︑
凡
夫
の
考
え
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
推
量
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
は
︹

大
般
涅
槃
経

に
あ
る
よ
う
に
刀
に
執
着
す
る
あ
ま
り
︺
寝
言
に
刀
︑
刀
と
い
っ
た
り(11
)
︑
︹

長
阿
含
経

に
あ
る
よ
う
に
︺
百
人
の
盲
人
が
︹
象
の
一
部
に
触
れ
て(12
)
︺
執
着
を
し
た
り
す
る
よ
う
に
︑
心
が
乱
れ
て
無
知
で
あ
る
た
め
に
往
生
が
妨
害
さ
れ
る
︒
い
ま
か
ら
少
し
例
を
挙
げ
て
一
つ
一
つ
こ
れ
を
論
破
し
よ
う
︒
⑨
○底

帝


○元
○宝

諦


⑩
○底

帝


○元
○宝

諦


第
一
破
妄
計
大
乘
無
相
者
︒
問
曰
︑
或
有
人
言
︑
大
乘
無
相
勿
念
彼
此
︒
若
願
生
淨
土
︑
便
是
取
相
︑
轉
増
漏
縛
︒
何
用
求
之
︒
答
曰
︑
如
此
計
者
將
謂
不
然
︒
何
者
︑
一
切
諸
佛
説
法
要
具
二
縁
︒
一
依
法
性
實
理
︒
二
須
順
其
二
諦
⑨
︒
彼
計
大
乘
無
念
但
依
法
性
︒
然
謗
無
縁
求
︒
即
是
不
順
二
諦
⑩
︒
如
此
見
者
墮
滅
空
所
收
︒
第
一
に
大
乗
で
説
か
れ
る
無
相
に
つ
い
て
誤
っ
た
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
論
破
す
る(13
)
︒
次
の
よ
う
な
問
い
が
あ
る
︒
あ
る
人
が
い
う
に
︑

大
乗
は
無
相
を
説
く
の
で
彼
と
此
の
違
い
を
論
じ
て
は
い
け
な
い
︒
も
し
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
う
の
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
相
に
執
着
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
い
よ
い
よ
束
縛
を
増
す
こ
と
に
な
る
︒
ど
う
し
て
こ
れ
︵
往
生
浄
土
︶
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
か


と
︒
答
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
は
ま
っ
た
く
正
し
く
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
す
べ
て
の
仏
の
説
法
は
か
な
ら
ず
二
つ
の
縁
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
一
つ
に
は
法
性
の
真
理
に
よ
る
︒
二
つ
に
は
真
俗
二
諦
に
よ
る
︒
彼
が
考
え
る
大
乗
無
相
は
た
だ
法
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︹
彼
は
︺
批
判
し
て
縁
に
よ
っ
て
求
め
よ
う
と
し
な
い
︒
こ
れ
は
真
俗
二
諦
に
随
順
し
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
見
解
で
は
空
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
考
え
で
あ
る
滅
空
に
陥
っ
て
し
ま
う
︒
是
故
無
上
依
經
云
︑
佛
告
阿
難
︒
一
切
衆
生
若
起
我
見
如
須
こ
の
た
め

無
上
依
経

に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

仏
は
阿
難
に
次
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
八
⑪
○底

計


○元
○宝

許


⑫
○底

帝


○元
○宝

諦


彌
山
︑
我
所
不
懼
︒
何
以
故
︑
此
人
雖
未
即
得
出
離
︑
當
不
壞
因
果
不
失
果
報
故
︒
若
起
空
見
如
芥
子
︒
我
即
不
許
⑪
︒
何
以
故
︒
此
見
者
破
喪
因
果
多
墮
惡
道
︒
未
來
生
處
必
背
我
化
︒
今
勸
行
者
︒
理
雖
無
生
︑
然
二
諦
⑫
道
理
非
無
縁
求
一
切
得
往
生
也
︒
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
︒
︿
一
切
の
衆
生
の
な
か
で
も
し
我
が
あ
る
と
執
着
す
る
見
解
を
お
こ
す
こ
と
が
須
弥
山
の
よ
う
に
大
き
い
と
し
て
も
︑
私
は
恐
れ
な
い
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
こ
の
人
は
ま
だ
迷
い
の
境
界
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
︑
因
果
を
否
定
せ
ず
︑
果
報
を
失
わ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
一
切
は
空
で
あ
る
と
執
着
す
る
見
解
を
お
こ
す
こ
と
が
芥
子
の
よ
う
に
小
さ
い
と
し
て
も
︑
私
は
認
め
な
い
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
こ
の
見
解
は
因
果
を
破
る
こ
と
と
な
り
︑
多
く
の
も
の
は
悪
道
に
落
ち
る
か
ら
で
あ
る
︒
未
来
の
生
存
に
お
い
て
か
な
ら
ず
私
の
教
え
に
背
く
こ
と
と
な
る(14
)
﹀


と
︒
い
ま
行
者
に
勧
め
る
︒
︹
法
性
の
︺
道
理
か
ら
す
れ
ば
無
生
で
あ
る
と
い
っ
て
も
︑
真
俗
二
諦
の
道
理
か
ら
す
れ
ば
必
ず
縁
に
よ
っ
て
求
め
る
か
ら
す
べ
て
の
も
の
が
往
生
で
き
る
︒
⑬
○底

際


○元
○宝

證


是
故
維
摩
經
云
︑
雖
觀
諸
佛
國
及
與
衆
生
空
︑
而
常
脩
淨
土
教
化
諸
群
生
︒
又
彼
經
云
︑
雖
行
無
作
而
現
受
身
︒
是
菩
薩
行
︒
雖
行
無
起
而
起
一
切
善
行
︒
是
菩
薩
行
︒
是
其
眞
證
⑬
也
︒
こ
の
た
め

維
摩
詰
所
説
経

に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

も
ろ
も
ろ
の
仏
国
土
と
衆
生
は
空
で
あ
る
と
観
ず
る
け
れ
ど
も
︑
つ
ね
に
浄
土
に
至
る
行
を
修
し
て
︑
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
教
化
す
る(15
)


と
︒
ま
た
同
じ
く

維
摩
詰
所
説
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

無
作
を
行
ず
る
と
い
っ
て
も
身
を
受
け
る
︒
こ
れ
が
菩
薩
の
行
で
あ
る
︒
無
起
を
行
ず
る
と
い
っ
て
も
一
切
の
善
行
を
お
こ
す
︒
こ
れ
が
菩
薩
の
行
で
あ
る(16
)


と
︒
こ
れ
が
そ
の
真
の
証
で
あ
る
︒
問
曰
︑
今
世
間
有
人
︑
行
大
乘
無
相
亦
不
存
彼
此
︑
全
不
護
戒
相
︒
是
事
云
何
︒
答
曰
︑
如
此
計
者
︑
爲
害
滋
甚
︒
何
者
︑
如
大
方
等
經
云
︒
佛
爲
優
婆
塞
制
戒
︒
不
得
至
寡
婦
處
女
家
︑
沽
酒
家
藍
染
家
押
油
家
熟
皮
家
︒
悉
不
得
往
來
︒
阿
難
白
佛
問
う
︒
い
ま
世
間
に
大
乗
で
説
か
れ
る
無
相
を
行
じ
︑
ま
た
彼
此
の
概
念
を
認
め
ず
︑
ま
っ
た
く
戒
を
ま
も
ら
な
い
人
が
い
る
︒
こ
の
事
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
答
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
は
害
を
な
す
こ
と
が
は
な
は
だ
し
い
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑

大
方
等
陀
羅
尼
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

仏
は

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
九
言
︑
世
尊
爲
何
等
人
制
如
斯
戒
︒
佛
告
阿
難
︑
行
有
二
種
︒
一
者
在
世
人
行
︑
二
者
出
世
人
行
︒
出
世
人
者
︑
吾
不
制
上
事
︑
在
世
人
者
︑
吾
今
制
之
︒
何
以
故
︑
一
切
衆
生
悉
是
吾
子
︒
佛
是
一
切
衆
生
父
母
︒
遮
制
約
勒
︑
早
出
世
間
得
涅
槃
故
︒
優
婆
塞
の
た
め
に
戒
を
作
っ
た
︒
︿
寡
婦
や
処
女
の
い
る
家
︑
酒
を
売
る
家
︑
藍
染
を
す
る
家
︑
油
を
し
ぼ
る
家
︑
皮
を
な
め
す
家
に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
す
べ
て
行
き
来
し
て
は
な
ら
な
い
︒
﹀
と
︒
阿
難
は
仏
に
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
︒
︿
世
尊
ど
の
よ
う
な
人
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
戒
を
制
定
さ
れ
た
の
で
す
か
︒
﹀
と
︒
仏
は
阿
難
に
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
︒
︿
行
に
二
種
類
が
あ
る
︒
一
つ
に
は
世
間
の
人
の
修
行
で
︑
二
つ
に
は
出
世
間
の
人
の
修
行
で
あ
る
︒
出
世
間
の
人
に
は
︑
さ
き
ほ
ど
の
事
を
制
定
す
る
こ
と
は
な
い
が
︑
世
間
の
人
に
対
し
て
は
こ
れ
を
制
定
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
す
べ
て
の
衆
生
は
私
の
子
で
あ
る
︒
仏
は
す
べ
て
の
衆
生
の
父
母
で
あ
る
︒
悪
を
さ
え
ぎ
り
と
ど
め
る
べ
く
誡
め
れ
ば
︑
早
く
迷
い
の
境
界
を
出
て
︑
涅
槃
を
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る(17
)
︒
﹀


と
︒
第
二
會
通
菩
薩
愛
見
大
悲
者
︑
問
曰
︑
依
大
乘
聖
教
︑
菩
薩
於
諸
衆
生
︑
若
起
愛
見
大
悲
︑
即
應
捨
離
︒
今
勸
衆
生
共
生
淨
土
︑
豈
非
愛
染
取
相
︒
若
爲
免
其
塵
累
也
︒
第
二
に
菩
薩
の
愛
見
が
大
悲
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
と
は
︑
問
う
︒
大
乗
の
聖
教
に
よ
る
と
︑

菩
薩
が
衆
生
に
対
し
て
も
し
愛
見
の
大
悲
心
を
起
こ
し
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
捨
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(18
)
︒


と
︒
い
ま
衆
生
に
と
も
に
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
勧
め
る
の
は
︑
愛
着
に
よ
っ
て
相
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
︵
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
︶
ど
う
し
て
煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
答
曰
︑
菩
薩
行
法
功
用
有
二
︒
何
者
為
二
︑
一
證
空
×
波
若
︑
二
具
大
悲
︒
一
以
脩
空
×
波
若
力
故
︒
雖
入
六
道
生
死
︑
不
爲
塵
染
所
繫
︒
二
以
大
悲
念
衆
生
故
︑
不
住
涅
槃
︒
菩
薩
雖
處
二
諦
︑
常
能
妙
捨
有
無
︒
取
捨
得
中
不
違
大
道
理
也
︒
是
故
維
摩
經
云
︑
譬
如
有
人
欲
於
空
地
造
立
宮
舍
︑
隨
意
無
礙
︒
答
え
る
︒
菩
薩
の
修
行
の
は
た
ら
き
に
二
つ
あ
る
︒
そ
の
二
つ
と
は
︑
一
つ
に
は
空
の
道
理
を
悟
る
智
×
を
得
る
こ
と
で
あ
り
︑
二
つ
に
は
大
悲
心
を
得
る
こ
と
で
あ
る
︒
一
つ
に
は
空
の
道
理
を
悟
る
智
×
の
た
め
に
︑
六
道
の
迷
い
の
境
界
に
入
っ
て
も
︑
煩
悩
に
染
ま
り
束
縛
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
二
つ
に
は
大
悲
心
に
よ
っ
て
衆
生
を
念
ず
る
た
め
に
︹
自
分
だ
け
が
︺
涅
槃
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
一
〇
若
於
虚
空
終
不
能
成
︒
菩
薩
亦
復
如
是
︒
爲
欲
成
就
衆
生
故
︑
願
取
佛
國
︒
願
取
佛
國
者
︑
非
於
空
也
︒
の
境
地
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
︒
菩
薩
は
真
俗
二
諦
に
よ
っ
て
い
つ
も
う
ま
く
有
無
を
捨
て
る
が
︑
取
捨
し
て
中
道
を
得
て
︑
大
い
な
る
道
理
に
そ
む
か
な
い
︒
こ
の
た
め
に

維
摩
詰
所
説
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

た
と
え
ば
空
き
地
に
宮
舎
を
造
立
し
よ
う
と
思
え
ば
︑
思
い
通
り
に
で
き
て
︑
何
の
さ
わ
り
も
な
い
︒
し
か
し
虚
空
に
は
︹
宮
舎
を
︺
造
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
菩
薩
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
︒
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
し
て
仏
国
土
の
建
立
を
願
う
の
で
あ
る
︒
仏
国
土
を
建
立
す
る
の
は
虚
空
に
お
い
て
で
は
な
い(19
)
︒


と
︒
第
三
破
繫
心
外
無
法
者
︑
就
中
有
二
︒
一
破
計
情
︑
二
問
答
解
釋
︒
問
曰
︑
或
有
人
言
︑
所
觀
淨
境
約
就
内
心
︑
淨
土
融
遍
︒
心
淨
即
是
︑
心
外
無
法
︒
何
須
西
入
︒
第
三
に
心
の
外
に
法
が
な
い
と
の
執
着
を
論
破
す
る
と
は
︑
そ
の
な
か
で
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
る
︒
一
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
見
解
に
つ
い
て
論
破
し
︑
二
つ
に
は
問
答
を
通
し
て
解
釈
す
る
︒
問
う
︒
あ
る
人
が
次
の
よ
う
に
言
う
︒

観
察
の
対
象
で
あ
る
浄
土
の
境
界
は
心
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
で
︑
浄
土
と
心
は
一
つ
に
と
け
あ
っ
て
い
る
︒
心
が
清
浄
な
ら
ば
浄
土
も
清
浄
で
あ
り
︑
心
の
外
に
法
は
な
い
︒
ど
う
し
て
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か


と
︒
⑭
○底

感


○元
○宝

減


答
曰
︑
但
法
性
淨
土
︑
理
處
虚
融
︑
體
無
偏
局
︒
此
乃
無
生
之
生
︑
上
士
堪
入
︒
是
故
無
字
寶
篋
經
云
︒
善
男
子
復
有
一
法
︒
是
佛
所
覺
︒
所
謂
諸
法
不
去
不
來
︑
無
因
無
縁
︑
無
生
無
滅
︑
無
思
不
思
︑
無
増
無
減
⑭
︒
佛
告
羅
睺
羅
言
︒
汝
今
受
持
我
此
所
説
正
法
義
不
︒
爾
時
十
方
有
九
億
菩
薩
︒
即
白
佛
言
︑
我
等
皆
能
持
此
法
門
︒
當
爲
衆
生
流
通
不
絶
︒
世
尊
答
言
︑
是
善
男
子
等
則
爲
兩
肩
荷
擔
菩
提
︒
彼
人
則
得
不
斷
答
え
る
︒
た
だ
法
性
の
浄
土
は
︑
そ
の
真
理
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
行
き
渡
り
︑
そ
の
本
体
は
偏
り
な
く
制
限
さ
れ
な
い
︒
こ
れ
は
無
生
の
生
で
あ
り
︑
聖
者
︵
上
輩
の
者
︶
だ
け
が
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
た
め
に

無
字
宝
篋
経

に
次
に
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

善
男
子
よ
︑
ま
た
一
つ
の
教
え
が
あ
る
︒
こ
れ
は
仏
が
覚
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
一
切
の
法
は
去
ら
ず
来
た
ら
ず
・
因
な
く
縁
な
く
・
生
せ
ず
滅
せ
ず
・
思
う
こ
と
な
く
思
わ
ず
・
増
な
く
減
な
し
︒
仏
は
羅
睺
羅
に
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
︒
︿
あ
な
た
は
い
ま

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
一
一
辨
才
︑
得
善
清
淨
諸
佛
世
界
︒
命
終
之
時
則
得
現
見
阿
彌
陀
佛
與
諸
聖
衆
住
其
人
前
︑
得
往
生
也
︒
私
が
説
い
た
と
こ
ろ
の
正
し
い
教
え
を
受
け
と
っ
て
︑
た
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
﹀
と
︒
そ
の
時
に
十
方
に
い
る
九
億
も
の
菩
薩
が
仏
に
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
︒
︿
我
々
は
み
な
こ
の
教
え
を
た
も
っ
て
い
る
︒
き
っ
と
衆
生
の
た
め
に
教
え
を
広
め
て
途
絶
え
な
い
よ
う
に
す
る
だ
ろ
う
﹀
と
︒
世
尊
は
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
︒
︿
こ
の
善
男
子
た
ち
は
両
肩
に
菩
提
と
い
う
重
責
を
か
つ
い
で
い
る
︒
こ
の
人
は
不
断
弁
才
︹
と
い
う
い
か
な
る
難
問
に
も
屈
す
る
こ
と
が
な
い
弁
舌
の
力
︺
を
得
て
︑
善
に
し
て
清
浄
で
あ
る
諸
仏
の
世
界
に
往
生
で
き
る
︒
命
の
終
わ
る
時
に
阿
弥
陀
仏
と
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
が
そ
の
人
の
前
に
立
た
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
︑
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る(20
)
﹀
と
︒
自
有
中
下
之
輩
︑
未
能
破
相
︑
要
依
信
佛
因
縁
求
生
淨
土
︒
雖
至
彼
國
︑
還
居
相
土
︒
又
云
︒
若
攝
縁
從
本
︑
即
是
心
外
無
法
︒
若
分
二
諦
明
義
︑
淨
土
無
妨
是
心
外
法
也
︒
中
輩
と
下
輩
の
者
は
︑
い
ま
だ
相
に
執
着
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
必
ず
仏
を
信
じ
る
と
い
う
因
縁
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
求
め
る
︒
︹
こ
の
人
は
︺
浄
土
に
至
る
と
い
っ
て
も
︑
そ
の
浄
土
は
相
の
あ
る
浄
土
で
あ
る
︒
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
︒

も
し
因
縁
の
立
場
︵
俗
諦
︶
を
お
さ
め
て
︑
根
本
の
立
場
︵
真
諦
︶
に
よ
れ
ば
心
の
外
に
法
は
な
い
︒
︹
し
か
し
︺
も
し
真
俗
二
諦
を
分
け
て
そ
の
教
え
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
︑
浄
土
が
心
の
外
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い


と
︒
二
問
答
解
釋
︒
問
曰
︑
向
言
無
生
之
生
唯
上
士
能
入
︑
中
下
不
堪
者
︑
爲
當
直
將
人
約
法
作
如
此
判
︑
爲
當
亦
有
聖
教
來
證
︒
二
つ
に
問
答
を
通
し
て
解
釈
す
る
︒
問
う
︒
前
に

無
生
の
生
︵
法
性
の
浄
土
︶
に
は
た
だ
上
輩
の
み
が
往
生
で
き
︑
中
輩
・
下
輩
に
は
無
理
で
あ
る


と
い
っ
た
の
は
︑
人
に
よ
っ
て
法
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
こ
の
よ
う
な
判
定
を
す
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
聖
教
の
中
に
根
拠
が
あ
る
の
か
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
一
二
答
曰
︑
依
智
度
論
云
︑
新
發
意
菩
薩
機
解
軟
弱
︑
雖
言
發
心
︑
多
願
生
淨
土
︒
何
意
然
者
︑
譬
如
嬰
兒
若
不
近
父
母
恩
養
︑
或
墮
阬
落
井
︑
火
蛇
等
難
︑
或
乏
乳
而
死
︒
要
假
父
母
摩
洗
養
育
︑
方
可
長
大
能
紹
繼
家
業
︒
菩
薩
亦
爾
︒
若
能
發
菩
提
心
︑
多
願
生
淨
土
︑
親
近
諸
佛
増
長
法
身
︑
方
能
逕
紹
菩
薩
家
業
︑
十
方
濟
運
︒
爲
斯
益
故
︑
多
願
生
也
︒
答
え
る
︒

大
智
度
論

に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

菩
提
心
を
お
こ
し
た
ば
か
り
の
菩
薩
は
理
解
が
乏
し
く
︑
発
心
す
る
と
い
っ
て
も
多
く
は
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
︒
ど
う
し
て
そ
う
な
る
か
と
い
え
ば
︑
た
と
え
ば
幼
子
が
父
母
に
よ
っ
て
大
事
に
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
穴
や
井
戸
に
落
ち
た
り
火
傷
や
蛇
に
お
そ
わ
れ
る
と
い
っ
た
災
難
に
あ
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
母
乳
が
乏
し
く
て
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
︒
も
し
父
母
が
︹
幼
子
を
︺
な
で
た
り
洗
っ
た
り
養
育
す
れ
ば
成
長
し
て
家
業
を
継
承
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒
菩
薩
も
ま
た
同
様
で
あ
る
︒
も
し
よ
く
菩
提
心
を
お
こ
し
て
︑
多
く
が
浄
土
に
往
生
し
︑
諸
仏
に
親
し
く
近
づ
き
修
行
を
増
進
さ
せ
た
い
と
願
え
ば
︑
菩
薩
の
家
業
を
す
ぐ
さ
ま
継
承
し
︑
十
方
の
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
利
益
の
た
め
に
多
く
が
往
生
し
た
い
と
願
う(21
)


と
︒
⑮
○底

可
可


○元
○宝

可


又
彼
論
云
︑
譬
如
鳥
子
翅
翮
未
成
︑
不
可
逼
令
高
翔
︒
先
須
依
林
傳
樹
︑
羽
成
有
力
方
可
⑮
捨
林
遊
空
︒
新
發
意
菩
薩
亦
爾
︒
先
須
乘
願
求
生
佛
前
︒
法
身
成
長
隨
感
赴
益
︒
ま
た
こ
の

大
智
度
論

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

た
と
え
ば
小
鳥
の
羽
根
が
ま
だ
十
分
に
成
長
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
高
く
飛
ば
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
ず
は
林
に
お
い
て
木
々
を
拠
り
所
と
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い(22
)
︒
羽
根
が
成
長
し
て
力
が
つ
い
て
く
れ
ば
林
か
ら
飛
び
立
ち
自
由
に
空
を
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
菩
提
心
を
お
こ
し
た
ば
か
り
の
菩
薩
も
ま
た
同
様
で
あ
る
︒
ま
ず
は
願
い
の
ま
ま
に
仏
前
に
往
生
す
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︹
そ
う
す
れ
ば
︺
修
行
が
進
ん
で
十
方
の
衆
生
の
求
め
に
応
じ
て
利
益
を
与
え
る
︹
こ
と
が
で
き
る(23
)
︺
︒
又
阿
難
白
佛
言
︑
此
無
相
波
羅
蜜
在
何
處
説
︒
佛
言
︑
如
此
法
門
在
阿
毘
跋
致
地
中
説
︒
何
以
故
︒
有
新
發
意
菩
薩
︒
聞
此
無
相
波
羅
蜜
門
︒
所
有
清
淨
善
根
悉
當
滅
沒
也
︒
又
來
但
ま
た
阿
難
は
仏
に
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
︒
︿
こ
の
無
相
の
修
行
は
ど
の
よ
う
な
対
象
に
説
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
﹀
仏
は
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
︿
こ
の
よ
う
な
法
門
は
︑
不
退
転
の
菩
薩
に
対
し
て
説
い
て
い
る
︒
な

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
一
三
至
彼
國
︒
即
一
切
事
畢
何
用
諍
此
深
淺
理
也
︒
ぜ
か
と
い
う
と
菩
提
心
を
お
こ
し
た
ば
か
り
の
菩
薩
が
こ
の
無
相
の
修
行
を
聞
い
た
な
ら
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
清
浄
の
善
根
を
こ
と
ご
と
く
な
く
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る(24
)
﹀


と
︒
ま
た
浄
土
に
至
れ
ば(25
)
︑
一
切
の
こ
と
が
成
就
す
る
︒
ど
う
し
て
深
浅
の
道
理
を
論
争
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
第
四
破
願
生
穢
土
不
願
生
淨
土
者
︑
問
曰
︑
或
有
人
言
︑
願
生
穢
國
教
化
衆
生
︑
不
願
往
生
淨
土
︒
是
事
云
何
︒
第
四
に
穢
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
願
っ
て
︑
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
わ
な
い
こ
と
を
論
破
す
る
と
は
︑
問
う
︒
あ
る
人
が

穢
国
に
生
ま
れ
て
衆
生
を
教
化
し
よ
う
と
願
っ
て
︑
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
わ
な
い


と
言
う
︒
こ
の
事
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
答
曰
︑
此
人
亦
有
一
徒
︒
何
者
︒
若
身
居
不
退
已
去
︑
爲
化
雜
惡
衆
生
故
︒
能
處
染
︑
逢
惡
不
變
︒
如
鵝
鴨
入
水
︑
水
不
能
濕
︒
如
此
人
等
堪
能
處
穢
拔
苦
︒
若
是
實
凡
夫
者
︑
唯
恐
自
行
未
立
︑
逢
苦
即
變
︑
欲
濟
彼
者
︑
相
與
倶
沒
︒
如
似
逼
雞
入
水
︑
豈
能
不
濕
︒
答
え
る
︒
こ
の
人
に
は
一
徒(26
)
︹
が
い
る
と
い
う
考
え
︺
が
あ
る
︒
何
で
あ
る
か
︒
も
し
不
退
転
の
位
に
い
た
っ
て
か
ら
は
︑
雑
悪
の
衆
生
を
教
化
す
る
た
め
に
︑
煩
悩
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
︑
悪
に
遇
う
け
れ
ど
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
︒
鵝みず
鴨どり
が
水
の
中
に
い
る
け
れ
ど
も
︑
水
に
濡
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
人
々
は
穢
土
に
い
て
︹
衆
生
の
︺
苦
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
︒
も
し
本
当
の
凡
夫
で
あ
れ
ば
︑
お
そ
ら
く
自
分
の
修
行
も
成
り
立
た
ず
︑
苦
に
遇
え
ば
変
化
し
︑
人
々
を
救
お
う
と
す
れ
ば
自
身
も
と
も
に
苦
に
沈
ん
で
し
ま
う
︒
鶏
に
わ
と
り
を
追
い
立
て
て
水
に
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
︑
ど
う
し
て
水
に
濡
れ
な
い
よ
う
に
で
き
よ
う
か
︒
⑯
○底

水


○元

冰


○宝

氷


是
故
智
度
論
云
︑
若
凡
夫
發
心
即
願
在
穢
土
拔
濟
衆
生
者
︑
聖
意
不
許
︒
何
意
然
者
︒
龍
樹
菩
薩
釋
云
︒
譬
如
四
十
里
冰
⑯
︑
如
有
一
人
︑
以
一
升
熱
湯
投
之
︑
當
時
似
如
少
滅
︑
若
經
夜
至
明
︑
乃
高
於
餘
者
︒
凡
夫
在
此
發
心
救
苦
亦
復
如
是
︒
こ
の
た
め
に

大
智
度
論

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

も
し
凡
夫
が
発
心
し
て
穢
土
に
い
な
が
ら
に
し
て
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
願
っ
た
と
し
て
も
︑
仏
は
お
許
し
に
は
な
ら
な
い(27
)


と
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
龍
樹
菩
薩
が
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒

た
と
え
ば
四
十
里
の
氷
に
︑
あ
る
人
が
一
升
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
一
四
以
貪
瞋
境
界
違
順
多
故
︑
自
起
煩
惱
返
墮
惡
道
故
也
︒
の
熱
湯
を
か
け
た
と
す
れ
ば
︑
そ
の
時
は
少
し
氷
が
と
け
る
よ
う
で
は
あ
る
が
︑
も
し
一
夜
を
経
て
朝
に
な
れ
ば
︑
他
の
部
分
よ
り
も
︹
一
升
分
︺
氷
の
高
さ
が
ま
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
凡
夫
が
穢
土
に
お
い
て
発
心
し
て
衆
生
の
苦
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
こ
と
も
︑
ま
た
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
︒
貪
瞋
の
境
界
︹
で
あ
る
穢
土
︺
で
は
心
に
か
な
っ
た
り
か
な
わ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
︑
自
ら
煩
悩
を
お
こ
し
て
︑
か
え
っ
て
悪
道
に
堕
ち
る
か
ら
で
あ
る(28
)


と
︒
第
五
破
若
生
淨
土
多
喜
著
樂
者
︑
問
曰
︑
或
有
人
言
︑
淨
土
之
中
唯
有
樂
事
︑
多
喜
著
樂
妨
廢
修
道
︒
何
須
願
往
生
也
︒
第
五
に
も
し
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
︑
喜
び
が
多
く
楽
に
執
着
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
論
破
す
る
と
は(29
)
︑
問
う
︒
あ
る
人
が

浄
土
の
な
か
に
は
た
だ
楽
の
み
が
あ
っ
て
︑
喜
び
が
多
く
楽
に
執
着
す
る
た
め
仏
道
修
行
が
妨
げ
ら
れ
廃
れ
て
し
ま
う
︒
ど
う
し
て
往
生
を
願
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か


と
言
う
︒
答
曰
︑
既
云
淨
土
︑
無
有
衆
穢
︒
若
言
著
樂
︑
便
是
貪
愛
煩
惱
︒
何
名
爲
淨
︒
是
故
大
經
云
︑
彼
國
人
天
往
來
進
止
情
無
所
繫
︒
又
四
十
八
願
云
︑
十
方
人
天
來
至
我
國
︑
若
起
想
念
貪
計
身
者
︑
不
取
正
覺
︒
大
經
又
云
︑
彼
國
人
天
無
所
適
莫
︒
何
有
著
樂
之
理
也
︒
答
え
る
︒
す
で
に
浄
土
と
い
う
以
上
︑
一
切
の
穢
れ
は
な
い
︒
も
し
楽
に
執
着
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
つ
ま
り
貪
愛
の
煩
悩
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
浄
土
と
名
付
け
ら
れ
よ
う
か
︒
こ
の
た
め
に

無
量
寿
経

に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

浄
土
の
人
天
は
︑
ど
こ
に
い
こ
う
と
も
︑
執
着
す
る
こ
と
が
な
い(30
)


と
︒
ま
た
四
十
八
願
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

私
の
浄
土
に
往
生
し
た
十
方
の
人
天
が
︑
も
し
想
念
を
お
こ
し
て
そ
の
身
に
執
着
す
る
な
ら
ば
︑
私
は
正
覚
を
と
ら
な
い(31
)


と
︒

無
量
寿
経

に
ま
た
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

浄
土
の
人
天
は
好
き
嫌
い
に
と
ら
わ
れ
な
い(32
)


と
︒
だ
か
ら
ど
う
し
て
楽
に
執
着
す
る
と
い
う
道
理
が
あ
ろ
う
か
︒
第
六
破
求
生
淨
土
非
是
小
乘
︒
問
曰
︑
或
有
人
言
︑
求
生
淨
第
六
に
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
求
め
る
の
は
小
乗
の
教
え
で
は
あ
る
ま
い
か(33
)
︑

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
一
五
土
便
是
小
乘
︒
何
須
脩
之
︒
と
い
う
こ
と
を
論
破
す
る
︒
問
う
︒
あ
る
人
が
次
の
よ
う
に
言
う
︒

浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
求
め
る
の
は
小
乗
の
教
え
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
こ
れ
を
修
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か


と
︒
答
曰
︑
此
亦
不
然
︒
何
以
故
︑
但
小
乘
之
教
一
向
不
明
生
淨
土
也
︒
答
え
る
︒
こ
れ
も
ま
た
間
違
い
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
小
乗
の
教
え
に
は
全
く
浄
土
に
往
生
す
る
を
説
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
第
七
會
通
願
生
兜
率
勸
歸
淨
土
者
︑
問
曰
︑
或
有
人
言
︑
願
生
兜
率
不
願
歸
西
︒
是
事
云
何
︒
第
七
に
兜
率
天
に
往
生
し
よ
う
と
願
う
も
の
に
対
し
て
︑
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
勧
め
る
の
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
︒
問
う
︒
あ
る
人
が
次
の
よ
う
に
言
う
︒

兜
率
天
に
往
生
し
よ
う
と
願
い
︑
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
は
願
わ
な
い


と
︒
こ
の
事
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
答
曰
︑
此
義
不
類
︒
少
分
似
同
︑
據
體
大
別
︒
有
其
四
種
︒
何
者
︑
一
彌
勒
世
尊
爲
其
天
衆
轉
不
退
法
輪
︒
聞
法
生
信
者
獲
益
︑
名
爲
似
同
︒
著
樂
無
信
者
︑
其
數
非
一
︒
又
來
雖
生
兜
率
︑
位
是
退
處
︒
是
故
經
云
︑
三
界
無
安
︑
猶
如
火
宅
︒
答
え
る
︒
こ
の
意
味
は
異
な
る
︒
少
し
は
類
似
点
が
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
実
体
は
大
い
に
異
な
る
︒
そ
の
相
違
点
に
四
種
あ
る
︒
な
に
か
と
い
う
と
︑
ま
ず
一
つ
目
に
弥
勒
世
尊
は
兜
率
天
の
神
々
の
た
め
に
不
退
の
利
益
を
得
る
法
を
説
く
︒
法
を
聞
い
て
信
じ
る
も
の
は
利
益
を
得
る
こ
と
は
︹
浄
土
と
︺
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
︹
し
か
し
︺
楽
に
執
着
し
て
信
じ
な
い
も
の
が
少
な
か
ら
ず
い
る
︒
ま
た
兜
率
天
に
往
生
す
る
と
い
っ
て
も
︑
そ
の
位
が
退
転
す
る
境
界
で
も
あ
る
︒
こ
の
た
め
に

妙
法
蓮
華
経

に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

三
界
に
安
楽
は
な
い
︑
ま
る
で
火
に
飲
ま
れ
た
家
の
よ
う
で
あ
る(34
)


と
︒
⑰
○底

三


○元
○宝
な
し
二
往
生
兜
率
︑
止
得
壽
命
⑰
四
千
歳
︑
命
終
之
後
不
免
退
落
︒
二
つ
目
に
は
兜
率
天
に
往
生
す
れ
ば
わ
ず
か
に
四
千
歳
の
寿
命
を
得
る
が
︑
命
終
の
後
退
転
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
一
六
三
兜
率
天
上
雖
有
水
鳥
樹
林
和
鳴
哀
雅
︑
但
與
諸
天
生
樂
爲
縁
︑
順
於
五
欲
不
資
聖
道
︒
若
向
彌
陀
淨
國
一
得
生
者
︒
悉
是
阿
毘
跋
致
︒
更
無
退
人
與
其
雜
居
︒
又
復
位
是
無
漏
︑
出
過
三
界
︑
不
復
輪
迴
︒
論
其
壽
命
︑
即
與
佛
齊
︑
非
算
數
能
知
︒
其
有
水
鳥
樹
林
︑
皆
能
説
法
︑
令
人
悟
解
證
會
無
生
︒
三
つ
目
に
は
兜
率
天
に
は
水
・
鳥
・
樹
林
の
奏
で
る
音
が
調
和
し
て
い
て
趣
き
深
く
優
雅
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
た
だ
諸
天
の
楽
を
生
じ
る
縁
と
な
り
︑
五
感
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
仏
道
修
行
の
助
け
と
は
な
ら
な
い
︒
も
し
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
ひ
と
た
び
往
生
す
る
な
ら
ば
︑
み
な
不
退
転
の
位
に
入
る
︒
迷
い
の
境
界
に
退
転
す
る
者
と
二
度
と
雑
居
す
る
こ
と
は
な
い
︒
ま
た
迷
い
や
欲
望
が
な
く
三
界
を
超
越
し
て
い
る
の
で
再
び
輪
廻
す
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
寿
命
に
つ
い
て
い
え
ば
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
で
あ
り
︑
数
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
水
・
鳥
・
樹
林
は
み
な
仏
法
を
説
い
て
︑
そ
れ
を
聞
く
者
は
理
解
し
︑
無
生
法
忍
を
悟
る
︒
⑱
○底
欠
損
○元
○宝

妙


⑲
○底

動


○元

楽


○宝

勲


四
據
大
經
︑
且
以
一
種
音
樂
比
挍
者
︒
經
讃
言
︑
從
世
帝
王
至
六
天
︑
音
樂
轉
妙
有
八
重
︒
展
轉
勝
前
億
萬
倍
︒
寶
樹
音
麗
倍
亦
然
︒
復
有
自
然
妙
⑱
伎
樂
︑
法
音
清
和
悦
心
神
︒
哀
婉
雅
亮
超
十
方
︒
是
故
稽
首
清
淨
勳
⑲
︒
四
つ
目
に
は

無
量
寿
経(35
)

か
ら
一
種
の
音
楽
を
取
り
上
げ
て
比
較
す
る
と
︑

讃
阿
弥
陀
仏
偈

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
世
の
帝
王
か
ら
六
欲
天
に
至
る
ま
で
︑
音
楽
は
次
第
に
優
れ
て
八
段
階
で
あ
る
︒
順
次
に
下
位
の
境
界
よ
り
も
勝
れ
る
こ
と
億
万
倍
で
あ
る
︒
︹
極
楽
の
︺
宝
樹
の
音
の
麗
し
さ
も
ま
た
そ
の
と
お
り
︵
億
万
倍
︶
で
あ
る
︒
ま
た
自
然
の
素
晴
ら
し
い
音
楽
が
あ
っ
て
︑
法
を
説
く
音
は
清
ら
か
で
調
和
し
て
お
り
心
を
悦
ば
せ
る
︒
趣
き
深
く
優
雅
で
あ
る
こ
と
は
十
方
世
界
︹
の
音
楽
︺
に
超
え
優
れ
て
い
る
︒
こ
の
た
め
に
清
浄
な
功
徳
の
あ
る
仏
に
深
く
礼
し
た
て
ま
つ
る(36
)
︒
⑳
○底

教


○元
○宝

挍


第
八
挍
⑳
量
願
生
十
方
淨
土
不
如
歸
西
方
者
︑
問
曰
︒
或
有
人
言
︑
願
生
十
方
淨
國
︒
不
願
歸
西
︒
是
義
云
何
第
八
に
十
方
の
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
う
こ
と
は
︑
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
の
に
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
る
に
は
︑
問
う
︒
あ
る
人
が
次
の
よ
う
に
言
う
︒

十
方
の
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
い
︑
西
方

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
一
七
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
は
願
わ
な
い


と
︒
こ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
答
曰
︑
此
義
不
類
︒
於
中
有
三
︒
何
者
︒
一
十
方
佛
國
非
爲
不
淨
︒
然
境
寛
則
心
昧
︒
境
狹
則
意
專
︒
是
故
十
方
隨
願
往
生
經
云
︑
普
廣
菩
薩
白
佛
言
︑
世
尊
十
方
佛
土
皆
爲
嚴
淨
︒
何
故
諸
經
中
偏
歎
西
方
阿
彌
陀
國
勸
往
生
也
︒
佛
告
普
廣
菩
薩
︑
一
切
衆
生
濁
亂
者
多
︑
正
念
者
少
︒
欲
令
衆
生
專
志
有
在
︒
是
故
讃
歎
彼
國
爲
別
異
耳
︒
若
能
依
願
修
行
︑
莫
不
獲
益
︒
答
え
る
︒
こ
の
意
味
は
異
な
る
︒
そ
の
中
に
三
つ
あ
る
︒
な
に
か
と
い
う
と
︑
一
つ
に
は
十
方
の
浄
土
も
不
浄
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
け
れ
ど
も
そ
の
対
象
が
広
け
れ
ば
意
識
は
散
漫
と
な
り
︑
そ
の
対
象
が
狭
け
れ
ば
意
識
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
た
め
に

十
方
随
願
往
生
経

は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

普
広
菩
薩
が
仏
に
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
︒
︿
世
尊
よ
︑
十
方
の
仏
国
土
は
す
べ
て
厳
か
で
浄
ら
か
で
あ
り
ま
す
︒
ど
う
し
て
諸
経
の
な
か
で
西
方
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
み
を
讃
歎
し
て
往
生
を
勧
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
﹀
と
︒
仏
は
普
広
菩
薩
に
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
︒
︿
一
切
衆
生
は
心
が
濁
り
乱
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
︑
正
念
の
も
の
は
少
な
い
︒
衆
生
に
専
ら
心
を
一
つ
に
集
中
さ
せ
た
い
と
思
う
︒
こ
の
た
め
に
西
方
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
み
を
特
別
に
讃
歎
す
る
の
だ
︒
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
っ
て
修
行
す
れ
ば
︑
必
ず
利
益
を
獲
る(37
)
﹀


と
︒
二
︑
十
方
淨
土
雖
皆
是
淨
而
深
淺
難
知
︒
彌
陀
淨
國
乃
是
淨
土
之
初
門
︒
何
以
得
知
︒
依
華
嚴
經
云
︑
娑
婆
世
界
一
劫
當
極
樂
世
界
一
日
一
夜
︒
極
樂
世
界
一
劫
當
袈
裟
幢
世
界
為
一
日
一
夜
︒
如
是
優
劣
相
望
乃
有
十
阿
僧
祇
︒
故
知
爲
淨
土
初
門
︒
是
故
諸
佛
偏
勸
︒
餘
方
佛
國
都
不
如
此
丁
寧
︒
是
故
有
信
之
徒
多
願
往
也
︒
二
つ
に
は
十
方
の
浄
土
は
す
べ
て
浄
ら
か
で
あ
る
が
︑
そ
の
浄
ら
か
さ
の
深
浅
を
知
る
の
は
難
し
い
︒
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
あ
ら
ゆ
る
浄
土
の
入
り
口
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と

華
厳
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

娑
婆
世
界
の
一
劫
は
極
楽
世
界
の
一
日
一
夜
に
あ
た
る
︒
極
楽
世
界
の
一
劫
は
袈
裟
幢
世
界
の
一
日
一
夜
に
あ
た
る
︒
こ
の
よ
う
に
優
劣
を
互
い
に
見
て
い
く
と
︑
︹
諸
仏
国
土
の
時
間
の
観
念
に
は
︺
十
阿
僧
祇
劫
の
︹
諸
仏
国
土
の
︺
違
い
が
あ
る(38
)


と
︒
だ
か
ら
浄
土
の
入
り
口
と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
に
諸
仏
は
専
ら
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
勧
め
ら
れ
る
︒
そ
の
他
の
仏
国
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
念
入
り
に
は
勧
め
ら
れ
な
い
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
一
八
こ
の
た
め
に
信
の
あ
る
も
の
の
多
く
は
極
楽
往
生
を
願
う
︒
㉑
○底

狩


○元
○宝

獸


㉒
○底

著


○元
○宝

者


㉓
○底

准


○元

凖


○宝

唯


三
彌
陀
淨
國
既
是
淨
土
初
門
︑
娑
婆
世
界
即
是
穢
土
末
處
︒
何
以
得
知
︑
如
正
法
念
經
云
︒
從
此
東
北
有
一
世
界
︑
名
曰
斯
訶
︒
土
田
唯
有
三
角
沙
石
︒
一
年
三
雨
︑
一
雨
濕
潤
不
過
五
寸
︒
其
土
衆
生
唯
食
草
子
︑
樹
皮
爲
衣
︒
求
生
不
得
︑
求
死
不
得
︒
復
有
一
世
界
︒
一
切
虎
狼
禽
獸
㉑
乃
至
蛇
蝎
︑
悉
皆
有
翅
飛
行
︒
逢
者
㉒
相
噉
︑
不
簡
善
惡
︒
此
豈
不
名
穢
土
始
處
︒
然
娑
婆
依
報
乃
與
賢
聖
同
流
︒
唯
㉓
此
乃
是
穢
土
終
處
︒
安
樂
世
界
既
是
淨
土
初
門
︑
即
與
此
方
境
次
相
接
︒
往
生
甚
便
︒
何
不
去
也
︒
三
に
は
︹
前
述
の
よ
う
に
︺
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
あ
ら
ゆ
る
浄
土
の
入
り
口
で
あ
る
が
︑
娑
婆
世
界
は
穢
土
の
終
わ
る
所
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と

正
法
念
処
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

こ
こ
よ
り
東
北
に
一
つ
の
世
界
が
あ
り
斯
訶
と
い
う
︒
大
地
は
た
だ
三
角
の
沙
石
だ
け
が
あ
る
︒
一
年
に
三
度
し
か
雨
が
ふ
ら
ず
︑
一
度
の
雨
は
︵
深
さ
︶
五
寸
を
潤
す
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
の
国
土
の
衆
生
は
た
だ
草
や
実
を
食
べ
て
樹
皮
を
衣
服
と
し
︑
生
を
求
め
て
も
生
を
得
ら
れ
ず
︑
死
を
求
め
て
も
死
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
一
つ
の
世
界
が
あ
る
︒
虎
や
狼
と
い
っ
た
禽
獣
や
蛇
や
蝎
の
す
べ
て
に
羽
根
が
あ
り
飛
行
し
て
い
る
︒
出
会
っ
た
も
の
は
互
い
に
食
い
合
い
︑
善
悪
を
選
ば
な
い(39
)


と
︒
こ
れ
を
ど
う
し
て
穢
土
の
始
ま
る
所
と
名
づ
け
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
る
に
娑
婆
世
界
は
︹
善
悪
の
︺
報
い
に
よ
っ
て
︹
凡
夫
と
︺
賢
聖
が
共
に
住
ん
で
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︹
娑
婆
世
界
は
︺
穢
土
の
終
わ
る
所
で
あ
る
︒
安
楽
世
界
は
浄
土
の
入
り
口
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
世
界
と
境
目
が
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
往
生
は
と
て
も
容
易
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
︹
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
と
︺
往
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
第
九
據
攝
論
與
此
經
相
違
料
簡
別
時
意
語
者
︒
今
觀
經
中
佛
説
︑
下
品
生
人
現
造
重
罪
︒
臨
命
終
時
遇
善
知
識
︑
十
念
成
就
即
得
往
生
︒
依
攝
論
云
︑
噵
佛
別
時
意
語
︒
第
九
に

摂
大
乗
論

と
こ
の

観
無
量
寿
経

と
が
相
違
す
る
の
で
︑
別
時
意
の
語
に
つ
い
て
解
釈
し
て
み
る
と
︑
い
ま

観
無
量
寿
経

の
な
か
で
仏
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

下
品
の
人
は
確
か
に
重
罪
を
造
っ
て
い
る
が
︑
命
終
の
時
に
善
知
識
に
遇
い
十
念
を
成
就
し
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る(40
)


と
︒
︹
そ
れ
に
対
し
て
︺

摂
大
乗
論

に
は

仏
の
別
時
意
の
語

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
一
九
な
り(41
)


と
説
か
れ
て
い
る
︒
又
來
通
論
之
家
多
判
此
文
云
︑
臨
終
十
念
但
得
作
往
生
因
︒
未
即
得
生
︒
何
以
得
知
︒
論
云
︑
如
以
一
金
錢
貿
得
千
金
錢
︑
非
一
日
即
得
︒
故
知
十
念
成
就
者
但
得
作
因
︑
未
即
得
生
︒
故
名
別
時
意
語
︒
ま
た

摂
大
乗
論

を
研
究
す
る
者
の
多
く
が
こ
の
文
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
︒

臨
終
の
十
念
は
た
だ
往
生
の
因
と
は
な
る
が
︑
す
ぐ
に
は
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ど
う
し
て
わ
か
る
か
と
い
え
ば
︑

摂
大
乗
論

に
︽
一
の
金
銭
を
元
手
に
千
の
金
銭
を
商
売
で
得
る
の
に
︑
一
日
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る(42
)
︾
と
説
か
れ
て
い
る
︒
だ
か
ら
十
念
成
就
は
た
だ
︹
往
生
の
︺
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
て
も
︑
す
ぐ
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
わ
か
る
の
だ
︒
よ
っ
て
別
時
意
の
語
と
い
う
の
で
あ
る


と
︒
如
此
解
者
將
爲
未
然
︒
何
者
︑
凡
菩
薩
作
論
釋
經
︑
皆
欲
遠
扶
佛
意
契
會
聖
情
︒
若
有
論
文
違
經
者
︑
無
有
是
處
︒
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
︒
な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
そ
も
そ
も
菩
薩
が
論
を
作
っ
て
経
典
を
解
釈
す
る
こ
と
は
︑
ど
れ
も
奥
深
い
仏
意
を
明
ら
か
に
し
て
仏
の
聖
な
る
思
し
召
し
に
か
な
い
た
い
と
願
う
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
菩
薩
の
論
の
文
が
経
典
と
相
違
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
道
理
が
な
い
こ
と
に
な
る
︒
㉔
○底

恒


○元
○宝

炳


㉕
○底

宜


○元
○宝

直


㉖
○底

往


○元
○宝

徒


㉗
○底
虫
損
○元
○宝
今
解
別
時
意
語
者
︑
謂
佛
常
途
説
法
皆
明
先
因
後
果
︒
理
數
炳
㉔
然
︒
今
此
經
中
但
説
一
生
造
罪
︑
臨
命
終
時
十
念
成
就
即
得
往
生
︑
不
論
過
去
有
因
無
因
者
︑
直
㉕
是
世
尊
引
接
當
來
造
惡
之
徒
㉖
︑
令
其
臨
終
捨
惡
歸
善
㉗
乘
念
往
生
︑
是
以
隱
其
宿
因
︑
此
是
世
尊
隱
始
顯
終
︒
沒
因
談
果
︒
名
作
別
時
意
語
︒
い
ま
別
時
意
の
語
を
解
釈
す
る
と
︑
仏
の
通
常
の
説
法
は
み
な
先
に
因
を
説
き
後
に
果
を
明
か
す
︒
道
理
が
は
っ
き
り
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
︒
︹
と
こ
ろ
が
︺
い
ま
こ
の

観
無
量
寿
経

の
な
か
で
︑
一
生
の
間
に
罪
を
造
っ
て
︑
命
終
の
時
に
十
念
成
就
し
て
往
生
で
き
る
と
説
い
て
︑
過
去
に
お
け
る
︹
往
生
の
︺
因
の
有
無
を
論
じ
な
い
の
は
︑
た
だ
世
尊
が
未
来
に
悪
を
造
る
衆
生
を
導
い
て
︑
そ
の
衆
生
に
対
し
て
臨
終
に
悪
を
捨
て
て
善
に
帰
さ
せ
て
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
に
過
去
に
お
け
る
往
生
の
因
を
隠
す
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
世
尊
が
始
め
を
隠
し
て
終
り
を
明
ら
か
に
し
︑
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
二
〇

善


因
を
隠
し
て
果
を
説
か
れ
た
の
で
名
づ
け
て
別
時
意
の
語
と
い
う
の
で
あ
る
︒
何
以
得
知
︒
但
使
十
念
成
就
︒
皆
有
過
因
︒
如
涅
槃
經
云
︑
若
人
過
去
已
曾
供
養
半
恒
河
沙
諸
佛
︒
復
經
發
心
︒
而
能
於
惡
世
中
聞
説
大
乘
經
教
︒
但
能
不
謗
︒
未
有
餘
功
︒
若
經
供
養
一
恒
河
沙
諸
佛
︒
及
經
發
心
︒
然
後
聞
大
乘
經
教
︒
非
直
不
謗
︒
復
加
愛
樂
︒
ど
う
し
て
わ
か
る
の
だ
ろ
う
か
︒
も
し
十
念
が
成
就
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
み
な
過
去
の
因
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

大
般
涅
槃
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

過
去
に
お
い
て
す
で
に
半
恒
河
沙
の
諸
仏
に
供
養
し
菩
提
心
を
発
し
た
な
ら
ば
︑
悪
世
の
な
か
に
お
い
て
大
乗
経
典
を
聞
い
て
た
だ
誹
謗
︹
の
心
︺
を
起
こ
さ
な
い
だ
け
で
︑
い
ま
だ
そ
の
他
の
功
徳
は
な
い
︒
も
し
一
恒
河
沙
の
諸
仏
を
供
養
し
菩
提
心
を
発
し
︑
そ
の
後
に
大
乗
経
典
を
聞
け
ば
︑
た
だ
誹
謗
︹
の
心
︺
を
起
こ
さ
な
い
だ
け
で
な
く
︑
ま
た
愛
楽
を
加
え
る(43
)


と
︒
㉘
○底

使


○元
○宝

便


㉙
○底

開


○元
○宝

閉


㉚
○底

含


○元
○宝

合


以
此
諸
經
來
驗
︑
明
知
十
念
成
就
者
皆
有
過
因
不
虚
︒
若
彼
過
去
無
因
者
︒
善
知
識
尚
不
可
逢
遇
︒
何
況
十
念
而
可
成
就
也
︒
論
云
︑
以
一
金
錢
貿
得
千
金
錢
非
一
日
即
得
者
︒
若
據
佛
意
︑
欲
令
衆
生
多
積
善
因
︑
便
㉘
乘
念
往
生
︒
若
望
論
主
︑
乘
閉
㉙
過
去
因
︑
理
亦
無
爽
︒
若
作
此
解
︑
即
上
順
佛
經
︑
下
合
㉚
論
意
︒
即
是
經
論
相
扶
︑
往
生
路
通
︒
無
復
疑
惑
也
︒
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
を
も
っ
て
確
か
め
る
と
︑
十
念
成
就
す
る
も
の
は
み
な
過
去
に
︹
往
生
の
︺
因
が
間
違
い
な
く
あ
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
︒
も
し
過
去
に
︹
往
生
の
︺
因
が
な
い
も
の
は
︑
善
知
識
に
す
ら
出
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
︒
ま
し
て
や
十
念
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒

摂
大
乗
論

に

一
の
金
銭
を
元
手
に
千
の
金
銭
を
商
売
で
得
る
の
に
一
日
で
は
得
ら
れ
な
い(44
)


と
い
う
の
は
︑
も
し
仏
意
に
よ
れ
ば
︑
衆
生
に
対
し
て
多
く
の
善
因
を
積
ん
で
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
さ
せ
よ
う
と
願
う
か
ら
で
あ
る
︒

摂
大
乗
論

の
著
者
の
意
図
を
思
う
に
過
去
の
因
を
隠
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
ま
た
道
理
に
も
か
な
っ
て
い
る
︒
も
し
こ
の
よ
う
な
理
解
を
す
れ
ば
︑
上
は
仏
の
経
典
に
順
じ
︑
下
は
論
書
の
意
に
か
な
う
︒
つ
ま
り
経
典
・
論
書
が
互
い
を
補
い
合
い
往
生
へ
の
路
が
通
じ
る
︒
二
度
と
こ
れ
を
疑
っ
て
は
い
け
な
い
︒
第
三
明
廣
施
問
答
釋
去
疑
情
者
︑
自
下
就
大
智
度
論
廣
施
問
第
三
節
に
広
く
問
答
を
設
け
︑
疑
心
を
と
り
の
ぞ
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
二
一
答
︒
問
曰
︑
但
一
切
衆
生
從
曠
大
劫
來
︑
備
造
有
漏
之
業
繫
屬
三
界
︒
云
何
不
斷
三
界
繫
業
︑
直
爾
少
時
念
阿
彌
陀
佛
︑
即
得
往
生
便
出
三
界
者
︒
此
繫
業
之
義
復
欲
云
何
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
以
降
は

大
智
度
論

に
基
づ
き
広
く
問
答
を
設
け
る(45
)
︒
問
う
︒
す
べ
て
の
衆
生
は
は
る
か
な
昔
か
ら
今
ま
で
︑
こ
と
ご
と
く
煩
悩
に
よ
る
悪
業
を
つ
く
っ
て
三
界
に
繫
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
︒
三
界
に
繫
ぎ
止
め
ら
れ
る
悪
業
を
断
つ
こ
と
も
な
く
︑
少
し
の
間
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
だ
け
で
た
だ
ち
に
往
生
し
て
三
界
を
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
な
ら
ば
︑
こ
の
悪
業
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
答
曰
︑
有
二
種
解
釋
︒
一
就
法
來
破
︒
二
借
喩
以
顯
︒
言
就
法
者
︑
諸
佛
如
來
有
不
思
議
智
︑
大
乘
廣
智
︑
無
等
無
倫
最
上
勝
智
︒
不
思
議
智
者
力
︑
能
以
少
作
多
︑
以
多
作
少
︑
以
近
爲
遠
︑
以
遠
爲
近
︑
以
輕
爲
重
︑
以
重
爲
輕
︒
有
如
是
等
智
︑
無
量
無
邊
不
可
思
議
︒
答
え
る
︒
二
種
の
解
釈
が
あ
る
︒
一
つ
は
教
法
に
基
づ
き
︹
疑
問
を
︺
破
る
︒
二
つ
に
は
比
喩
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
︒
教
法
に
基
づ
く
と
い
う
の
は
︑
も
ろ
も
ろ
の
仏
に
は
不
思
議
智
・
大
乗
広
智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
が
あ
る
︒
不
思
議
智
と
い
う
力
と
は
︑
少
な
い
も
の
を
多
く
し
︑
多
い
も
の
を
少
な
く
し
︑
近
い
も
の
を
遠
く
し
︑
遠
い
も
の
を
近
く
し
︑
軽
い
も
の
を
重
く
し
︑
重
い
も
の
を
軽
く
す
る
︒
こ
れ
ら
の
智
×
が
あ
り
無
量
無
辺
不
可
思
議
な
の
で
あ
る
︒
自
下
第
二
有
七
番
︑
竝
借
喩
以
顯
︒
第
一
譬
如
百
夫
百
年
聚
薪
積
高
千
仞
︑
豆
許
火
焚
半
日
便
盡
︒
豈
可
得
言
百
年
之
薪
半
日
不
盡
也
︒
こ
れ
以
降
は
第
二
に
七
番
が
あ
り
︑
比
喩
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
︒
第
一
に
は
た
と
え
ば
百
人
の
人
が
百
年
薪
を
集
め
て
︑
そ
の
積
み
あ
げ
た
高
さ
が
千
仞
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
豆
ほ
ど
の
火
で
焚
け
ば
︑
半
日
で
燃
え
尽
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
百
年
か
け
て
集
め
た
薪
が
半
日
で
燃
え
尽
き
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か(46
)
︒
㉛
○底

非


○元
○宝
な
し
第
二
譬
如
癖
者
寄
載
他
船
︑
因
風
帆
勢
一
日
至
於
㉛
千
里
︒
豈
可
得
言
癖
者
云
何
一
日
至
千
里
也
︒
第
二
に
は
た
と
え
ば
足
の
不
自
由
な
も
の(47
)
が
他
の
船
に
乗
れ
ば
︑
帆
に
風
を
う
け
た
勢
い
に
よ
り
一
日
に
千
里
の
彼
方
に
達
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る(48
)
︒
ど
う
し
て
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か(49
)
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
二
二
㉜
○底

項


○元
○宝

頃


第
三
亦
如
下
賤
貧
人
獲
一
瑞
物
而
以
貢
王
︑
王
慶
所
得
加
諸
重
賞
︑
斯
須
之
頃
㉜
富
貴
盈
望
︒
豈
可
得
言
以
數
十
年
仕
備
盡
辛
勤
︑
尚
不
達
而
歸
者
︑
言
彼
富
貴
無
此
事
也
︒
第
三
に
は
ま
た
身
分
が
賤
し
い
貧
し
い
者
が
一
つ
の
宝
物
を
手
に
入
れ
︑
王
に
献
呈
す
れ
ば
︑
王
は
手
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
ろ
こ
ん
で
さ
ま
ざ
ま
な
褒
美
を
与
え
る
の
で
︑
少
し
の
間
に
望
み
通
り
の
富
貴
を
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
数
十
年
も
仕
え
て
つ
ら
い
勤
め
を
尽
し
て
も
︑
昇
進
せ
ず
に
終
わ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
ど
う
し
て
こ
の
︹
貧
者
が
得
た
︺
富
貴
に
つ
い
て
︑
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
と
い
え
よ
う
か(50
)
︒
㉝
○底
○宝

以
劣
夫
之
力
言


○元

言
以
劣
夫
之
力


第
四
猶
如
劣
夫
以
己
身
力
擲
驢
不
上
︒
若
從
輪
王
行
便
乘
虚
空
飛
騰
自
在
︒
豈
可
得
言
以
劣
夫
之
力
㉝
必
不
能
昇
虚
空
也
︒
第
四
に
は
非
力
な
人
が
自
分
の
力
で
は
ロ
バ
に
鞭
を
打
っ
て
も
︹
空
に
︺
昇
ら
な
い
け
れ
ど
も
︑
も
し
転
輪
聖
王
の
行
列
に
従
う
な
ら
︑
空
を
自
由
に
飛
び
回
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
非
力
な
人
の
力
で
は
決
し
て
空
に
昇
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か(51
)
︒
第
五
又
如
十
圍
之
索
千
夫
不
制
︒
童
子
揮
劍
儵
爾
兩
分
︒
豈
亦
得
言
童
子
之
力
不
能
斷
索
也
︒
第
五
に
は
ま
た
十
重
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
綱
は
千
人
の
人
で
も
切
れ
な
い
が
︑
童
子
が
剣
を
使
え
ば
た
ち
ま
ち
二
分
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
童
子
の
力
で
綱
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か(52
)
︒
第
六
又
如
鴆
鳥
入
水
︑
魚
蜯
斯
斃
皆
死
︑
犀
角
觸
泥
︑
死
者
還
活
︒
豈
可
得
言
性
命
一
斷
不
可
生
也
︒
第
六
に
は
ま
た
鴆
鳥
︹
と
い
う
毒
鳥
︺
が
水
に
入
れ
ば
魚
や
貝
が
み
な
死
ん
で
し
ま
う
が
︑
犀
の
角
が
泥
に
触
れ
れ
ば
死
ん
だ
も
の
も
生
き
か
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
生
命
が
一
度
断
た
れ
た
ら
︑
生
き
か
え
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か(53
)
︒
㉞
○底

子
安
安
安
安


○元
○宝

子
安
子
安


第
七
亦
如
黄
鵠
喚
子
安
子
安
㉞
還
活
︒
豈
可
得
言
墳
下
千
齡
決
無
可
甦
也
︒
第
七
に
は
ま
た
鶴
が
子
安
を
呼
ぶ
こ
と
で
子
安
が
生
き
返
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
墓
の
下
に
千
年
い
た
も
の
が
蘇
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か(54
)
︒

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
二
三
一
切
萬
法
皆
有
自
力
他
力
自
攝
他
攝
︑
千
開
萬
閉
無
量
無
邊
︒
汝
豈
得
以
有
礙
之
識
疑
彼
無
礙
之
法
乎
︒
す
べ
て
の
も
の
に
は
自
力
・
他
力
︑
自
摂
・
他
摂
が
あ
り
︑
そ
の
状
態
の
変
わ
り
ゆ
く
さ
ま
は
計
り
知
れ
な
い
︒
あ
な
た
は
ど
う
し
て
煩
悩
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
た
見
識
に
よ
っ
て
︑
こ
の
な
に
も
の
に
も
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い
法
を
疑
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
又
五
不
思
議
中
︑
佛
法
最
不
可
思
議
︒
汝
以
三
界
繫
業
爲
重
︑
疑
彼
少
時
念
佛
爲
輕
︑
不
得
往
生
安
樂
國
入
正
定
聚
者
︑
是
事
不
然
︒
ま
た
五
つ
の
不
思
議(55
)
の
な
か
で
仏
法
が
最
も
不
可
思
議
で
あ
る
︒
あ
な
た
は
三
界
に
繫
ぎ
止
め
ら
れ
る
悪
業
を
重
く
と
ら
え
︑
あ
の
よ
う
な
少
し
の
間
の
念
仏
︹
の
功
徳
︺
を
軽
く
と
ら
え
て
︑
安
楽
国
に
往
生
し
て
不
退
転
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
疑
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
︒
㉟
○底

稱


○元
○宝

秤


問
曰
︑
大
乘
經
云
︑
業
道
如
秤
㉟
︑
重
處
先
牽
︒
云
何
衆
生
一
形
已
來
︑
或
百
年
或
十
年
︑
乃
至
今
日
無
惡
不
造
︒
云
何
臨
終
遇
善
知
識
︑
十
念
相
續
即
得
往
生
︒
若
爾
者
︑
先
牽
之
義
何
以
取
信
︒
問
う
︒
大
乗
経
典
に

業
の
道
理
は
秤
の
よ
う
な
も
の
で
︑
重
い
業
か
ら
先
に
引
か
れ
て
い
く(56
)


と
説
か
れ
て
い
る
︒
衆
生
は
一
生
涯
︑
あ
る
い
は
百
年
︑
あ
る
い
は
十
年
︑
今
日
に
至
る
ま
で
︑
悪
を
造
り
続
け
て
い
る
の
に
︑
ど
う
し
て
臨
終
に
善
知
識
に
遇
い
十
念
相
続
す
る
だ
け
で
た
だ
ち
に
往
生
で
き
る
の
か
︒
も
し
そ
う
な
ら
ば
︑

先
に
引
か
れ
て
い
く


と
い
う
意
味
を
ど
の
よ
う
に
信
じ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
㊱
○底

教


○元
○宝

挍


頭
註
⑳
に
同
じ
︒
答
曰
︑
汝
謂
一
形
惡
業
爲
重
︑
以
下
品
人
十
念
之
善
以
爲
輕
者
︑
今
當
以
義
挍
㊱
量
︒
輕
重
之
義
者
︑
正
明
在
心
在
縁
在
決
定
︑
不
在
時
節
久
近
多
少
也
︒
答
え
る
︒
あ
な
た
は
一
生
涯
に
造
る
悪
業
が
重
く
︑
下
品
の
人
の
十
念
の
善
業
を
軽
く
考
え
て
い
る
が
︑
よ
く
そ
の
意
味
を
鑑
み
︑
比
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
軽
重
の
意
味
は
ま
さ
し
く
心
に
あ
り
︑
縁
に
あ
り
︑
決
定
に
あ
っ
て
︑
時
間
の
長
短
・
多
少
に
は
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
云
何
在
心
︒
謂
彼
人
造
罪
時
︑
自
依
止
虚
妄
顚
倒
心
生
︒
此
十
念
者
︑
依
善
知
識
方
便
安
慰
聞
實
相
法
生
︒
一
實
一
虚
︑
豈
得
相
比
也
︒

心
に
あ
り


と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
︒
人
が
罪
を
造
る
時
︑
自
ら
の
虚
妄
顚
倒
の
心
に
よ
っ
て
︹
悪
業
は
︺
生
じ
る
︒
︹
し
か
し
︺
こ
の
十
念
は
善
知
識
の
手
ほ
ど
き
や
慰
め
に
よ
り
実
相
の
法
を
聞
か
せ
る
こ
と
で
生
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
二
四
じ
る
︒
一
方
は
実
で
も
う
一
方
は
虚
で
あ
り
︑
ど
う
し
て
比
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
㊲
○底

臣


○元
○宝

巨


何
者
︑
譬
如
千
歳
暗
室
光
若
暫
至
即
便
明
朗
︒
豈
得
言
在
室
千
歳
而
不
去
也
︒
是
故
遺
日
摩
尼
寶
經
云
︑
佛
告
迦
葉
菩
薩
︒
衆
生
雖
復
數
千
巨
㊲
億
萬
劫
在
愛
欲
中
爲
罪
所
覆
︑
若
聞
佛
經
一
反
念
善
︑
罪
即
消
盡
也
︒
是
名
在
心
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
た
と
え
ば
千
年
も
の
間
︑
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
部
屋
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
光
が
少
し
で
も
入
れ
ば
︑
︹
室
内
が
︺
明
る
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
︹
闇
が
︺
千
年
間
部
屋
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
が
去
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
た
め
に

遺
日
摩
尼
宝
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

仏
は
迦
葉
菩
薩
に
告
げ
ら
れ
た
︒
︿
衆
生
が
数
千
巨
億
万
劫
の
間
︑
愛
欲
の
な
か
に
あ
っ
て
︑
罪
に
ま
み
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
︑
も
し
仏
の
教
え
を
聞
い
て
ひ
と
た
び
︹
心
に
︺
善
を
念
ず
れ
ば
︑
罪
は
た
ち
ま
ち
消
え
さ
る(57
)
﹀


と
︒
こ
れ
を

心
に
あ
り


と
名
づ
け
る
︒
二
︑
云
何
在
縁
者
︑
謂
彼
人
造
罪
時
︑
自
依
止
妄
想
心
︑
依
煩
惱
果
報
衆
生
生
︒
今
此
十
念
者
︑
依
止
無
上
信
心
︑
依
阿
彌
陀
如
來
眞
實
清
淨
無
量
功
徳
名
號
生
︒
譬
如
有
人
被
毒
箭
所
中
徹
筋
破
骨
︑
若
聞
滅
除
藥
鼓
聲
︑
即
箭
出
毒
除
︒
豈
可
得
言
彼
箭
深
毒
厲
︒
聞
鼓
音
聲
不
能
拔
箭
去
毒
也
︒
是
名
在
縁
︒
二
つ
に

縁
に
あ
り


と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
︒
人
が
罪
を
造
る
時
に
は
︑
自
ら
の
妄
想
の
心
と
煩
悩
の
報
い
の
結
果
と
し
て
の
衆
生
︹
と
の
縁
︺
に
よ
っ
て
生
じ
る
︒
︹
し
か
し
︺
い
ま
こ
の
十
念
は
︑
こ
の
上
な
い
信
心
と
阿
弥
陀
如
来
の
真
実
清
浄
で
無
量
の
功
徳
を
そ
な
え
た
名
号
︹
と
の
縁
︺
に
よ
っ
て
生
じ
る
︒
た
と
え
ば
人
に
毒
矢
が
さ
さ
り
︑
筋
を
切
ら
れ
骨
を
砕
か
れ
て
も
︑
も
し
滅
除
薬
の
鼓
の
音
を
聞
け
ば
︑
す
ぐ
に
矢
が
抜
け
毒
が
除
か
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
矢
が
深
く
さ
さ
り
︑
毒
が
は
げ
し
く
て
も
鼓
の
音
を
聞
い
て
︑
矢
が
抜
け
毒
が
除
去
さ
れ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か(58
)
︒
こ
れ
を

縁
に
あ
り


と
名
づ
け
る
︒
㊳
○底

有


○元
○宝

後


三
︑
云
何
在
決
定
者
︑
彼
人
造
罪
時
︑
自
依
止
有
後
㊳
心
有
間
心
生
︒
今
此
十
念
者
︑
依
止
無
後
㊴
心
無
間
心
起
︒
是
爲
三
つ
に
は

決
定
に
あ
り


と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
︒
人
が
罪
を
造
る
時
︑
自
ら
の
有
後
心
・
有
間
心
︵
後
が
あ
る
と
い
う
心
・
雑
念
が
混
じ

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
二
五
㊴
○底

有
有


○元
○宝

後


決
定
︒
っ
た
心
︶
に
よ
っ
て
︹
そ
の
罪
は
︺
生
じ
る
︒
︹
し
か
し
︺
い
ま
こ
の
十
念
は
無
後
心
・
無
間
心
︵
後
が
な
い
と
い
う
心
・
純
粋
な
心
︶
に
よ
っ
て
起
こ
る
︒
こ
れ
を

決
定
に
あ
り(59
)


と
す
る
︒
又
智
度
論
云
︑
一
切
衆
生
臨
終
之
時
︑
刀
風
解
形
︑
死
苦
來
逼
︑
生
大
怖
畏
︒
是
故
遇
善
知
識
發
大
勇
猛
︑
心
心
相
續
十
念
︑
即
是
増
上
善
根
便
得
往
生
︒
又
如
有
人
對
敵
破
陣
︑
一
形
之
力
一
時
盡
用
︒
其
十
念
之
善
亦
如
是
也
︒
又
若
人
臨
終
時
生
一
念
邪
見
︑
増
上
惡
心
︑
即
能
傾
三
界
之
福
︑
即
入
惡
道
也
問
曰
︒
既
云
垂
終
十
念
之
善
能
傾
一
生
惡
業
得
生
淨
土
者
︑
未
知
幾
時
爲
十
念
也
︒
ま
た

大
智
度
論

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

一
切
の
衆
生
は
臨
終
の
時
︑
刀
の
よ
う
な
風
に
よ
っ
て
体
を
切
ら
れ
︑
死
苦
が
押
し
寄
せ
て
き
て
大
変
な
恐
怖
の
心
が
生
じ
る
︒
こ
の
た
め
に
善
知
識
に
遇
っ
て
大
い
に
勇
猛
な
心
を
発
し
て
︑
そ
の
心
を
相
続
し
て
十
念
す
れ
ば
︑
善
根
が
積
ま
れ
て
す
ぐ
に
往
生
で
き
る(60
)


と
︒
ま
た

あ
る
人
が
敵
に
対
し
て
陣
を
破
る
の
に
︑
一
生
涯
の
力
を
一
瞬
で
す
べ
て
使
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
十
念
の
善
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る(61
)


と
︒
ま
た

も
し
あ
る
人
が
臨
終
の
時
︑
一
念
の
邪
見
が
生
じ
た
な
ら
︑
悪
心
が
強
ま
り
三
界
で
積
ん
だ
福
を
失
い
︑
悪
道
に
お
ち
る(62
)


と
︒
問
曰
︑
既
云
垂
終
十
念
之
善
能
傾
一
生
惡
業
得
生
淨
土
者
︑
未
知
幾
時
爲
十
念
也
︒
問
う
︒
臨
終
の
と
き
に
十
念
の
善
が
一
生
の
悪
業
を
く
つ
が
え
し
て
浄
土
に
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
が
︑
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
を
十
念
と
す
る
の
か
︒
答
曰
︑
如
經
説
云
︑
百
一
生
滅
成
一
刹
那
︑
六
十
刹
那
以
爲
一
念
︒
此
依
經
論
汎
解
念
也
︒
今
時
解
念
︑
不
取
此
時
節
︒
但
憶
念
阿
彌
陀
佛
︑
若
總
相
若
別
相
︒
隨
所
縁
觀
︑
逕
於
十
念
︑
無
他
念
想
間
雜
︒
是
名
十
念
︒
答
え
る
︒
経
典
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
百
一
の
生
滅
を
一
刹
那
と
し
︑
六
十
の
刹
那
で
一
念
と
す
る
︒
こ
れ
は
経
論
に
よ
る
一
般
的
な
念
の
理
解
で
あ
る(63
)
︒
︹
し
か
し
な
が
ら
︺
い
ま
こ
こ
で
念
を
理
解
す
る
場
合
︑
こ
の
時
間
︹
の
理
解
︺
を
と
ら
な
い
︒
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
全
体
︑
あ
る
い
は
一
部
を
憶
念
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
縁
に
随
っ
て
観
じ
︑
十
念
が
経
つ
間
︑
他
の
念
想
お
も
い
が
混
ざ
る
こ
と
が
な
い
︒
こ
れ
を
十
念
と
名
づ
け
る
︒
又
云
︑
十
念
相
續
者
︑
是
聖
者
一
數
之
名
耳
︒
但
能
積
念
凝
ま
た
十
念
相
続
と
は
︑
聖
者
の
示
す
一
つ
の
数
の
名
に
す
ぎ
な
い
︒
念
を
積
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
二
六
思
不
縁
他
事
︑
使
業
道
成
辨
︑
便
甭
︒
亦
未
勞
記
之
頭
數
也
︒
又
云
︒
若
久
行
人
念
多
應
依
此
︑
若
始
行
人
念
者
記
數
亦
好
︒
此
亦
依
聖
教
︒
み
︑
思
い
を
凝
ら
し
て
他
の
事
に
関
わ
ら
ず
︑
仏
道
修
行
を
成
就
す
れ
ば
︑
念
仏
の
数
を
と
る
必
要
は
な
く(64
)
︑
わ
ざ
わ
ざ
念
仏
の
数
を
記
さ
な
い
︒
ま
た
長
年
修
行
し
て
い
る
人
の
念
仏
の
多
く
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
︑
修
行
を
始
め
た
ば
か
り
の
人
の
念
仏
な
ら
ば
数
を
記
し
て
も
よ
い(65
)
︒
こ
れ
も
ま
た
聖
教
に
よ
る
︒
㊵
○底

似
何


○元
○宝

何
似


又
問
曰
︑
今
欲
勸
行
念
佛
三
昧
︑
未
知
計
念
相
状
何
似
㊵
︒
ま
た
問
う
︒
い
ま
念
仏
三
昧
を
勧
め
よ
う
と
思
う
の
だ
が
︑
そ
の
念
仏
の
あ
り
様
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
︒
㊶
○底

傾


○元
○宝

領


︒

項


の
転
訛
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
今
は
諸
本
に
従
う
︒
㊷
○底
○宝

豪


○元

毫


答
曰
︑
譬
如
有
人
於
空
曠
迥
處
︑
値
遇
怨
賊
拔
刀
奮
勇
直
來
欲
取
︒
此
人
徑
走
規
渡
一
河
︒
未
及
到
河
︑
即
作
此
念
︑
我
至
河
岸
︒
爲
脱
衣
渡
︑
爲
着
衣
浮
︒
若
脱
衣
渡
︑
唯
恐
無
暇
︒
若
着
衣
︑
復
畏
首
領
㊶
難
全
︒
爾
時
但
有
一
心
作
渡
河
方
便
︑
無
餘
心
想
間
雜
︒
行
者
亦
爾
︒
念
阿
彌
陀
佛
時
︑
亦
如
彼
人
念
渡
念
念
相
次
︑
無
餘
心
想
間
雜
︑
或
念
佛
法
身
︑
或
念
佛
神
力
︑
或
念
佛
智
恵
︑
或
念
佛
毫
㊷
相
︑
或
念
佛
相
好
︑
或
念
佛
本
願
︒
稱
名
亦
爾
︒
但
能
專
至
相
續
不
斷
︑
定
生
佛
前
︒
答
え
る
︒
た
と
え
ば
な
に
も
な
い
広
野
に
お
い
て
︑
怨
賊
が
刀
を
抜
い
て
勇
ま
し
く
迫
り
来
て
︑
命
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
の
に
出
会
っ
た
と
す
る
︒
こ
の
人
は
す
ぐ
に
走
り
︑
河
を
渡
ろ
う
と
し
た
︒
河
に
つ
く
前
に
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
︒

私
は
河
の
岸
に
つ
い
た
な
ら
ば
︑
衣
を
脱
い
で
渡
ろ
う
か
︑
そ
れ
と
も
衣
を
着
て
浮
か
ぼ
う
か
︒
も
し
衣
を
脱
い
で
渡
る
な
ら
︑
そ
の
時
間
が
な
い
で
あ
ろ
う
︒
も
し
衣
を
着
た
ま
ま
浮
か
べ
ば
︑
命
が
助
か
ら
な
い
だ
ろ
う


と
︒
そ
の
時
は
た
だ
一
心
に
河
を
渡
る
方
法
ば
か
り
を
考
え
て
︑
そ
の
他
の
こ
と
を
考
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
︹
念
仏
の
︺
行
者
も
ま
た
同
様
で
あ
る
︒
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
時
も
︑
河
を
渡
る
こ
と
だ
け
を
考
え
続
け
て
い
る
人
の
よ
う
に
︑
他
の
思
い
が
間
に
入
ら
ず
︑
仏
の
法
身
を
念
じ
︑
あ
る
い
は
仏
の
神
力
を
念
じ
︑
あ
る
い
は
仏
の
智
×
を
念
じ
︑
あ
る
い
は
仏
の
毫
相
を
念
じ
︑
あ
る
い
は
仏
の
相
好
を
念
じ
︑
あ
る
い
は
仏
の
本
願
を
念
ず
る
︒
︹
仏
の
︺
名
を
称
す
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
︒
専
ら
相
続
し
て
途
絶
え
な
け
れ
ば
︑
必
ず
仏
前
に
往
生
す
る
︒

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
二
七
今
勸
後
代
學
者
︒
若
欲
會
其
二
諦
︑
但
知
念
念
不
可
得
︑
即
是
智
恵
門
︑
而
能
繫
念
相
續
不
斷
︑
即
是
功
徳
門
︒
是
故
經
云
︑
菩
薩
摩
訶
薩
恒
以
功
徳
智
恵
以
脩
其
心
︒
若
始
學
者
未
能
破
相
︒
但
能
依
相
専
至
︑
無
不
往
生
︒
不
須
疑
也
︒
い
ま
後
代
の
学
者
に
勧
め
る
︒
も
し
真
俗
二
諦
を
矛
盾
な
く
解
釈
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
︹
真
諦
と
は
︺
念
々
に
相
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
智
×
門
で
あ
り
︑
︹
俗
諦
と
は
︺
念
を
か
け
て
相
続
し
て
途
絶
え
さ
せ
な
い
の
が
功
徳
門
で
あ
る
と
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
た
め
に

維
摩
詰
所
説
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

菩
薩
は
つ
ね
に
功
徳
と
智
×
を
も
っ
て
そ
の
心
を
修
養
す
る(66
)


と
︒
初
学
者
な
ら
ば
ま
だ
相
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
相
に
し
た
が
い
専
ら
︹
称
名
︺
す
れ
ば
必
ず
往
生
す
る
︒
疑
っ
て
は
い
け
な
い
︒
又
問
曰
︑
無
量
壽
大
經
云
︒
十
方
衆
生
︑
至
心
信
樂
︑
欲
生
我
國
︑
乃
至
十
念
︑
若
不
生
者
︑
不
取
正
覺
︒
今
有
世
人
︑
聞
此
聖
教
︑
現
在
一
形
全
不
作
意
︑
擬
臨
終
時
方
欲
脩
念
︑
是
事
云
何
︒
ま
た
問
う
︒

無
量
寿
経

に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
︒

十
方
の
衆
生
が
心
か
ら
信
じ
願
い
︑
私
の
国
に
往
生
し
た
い
と
十
念
し
︑
そ
れ
で
も
往
生
し
な
い
の
な
ら
私
は
悟
り
を
得
ま
せ
ん(67
)


と
︒
い
ま
世
の
中
の
人
が
こ
の
聖
教
を
聞
い
て
︑
現
在
の
一
生
涯
に
お
い
て
全
く
心
に
念
ず
る
こ
と
な
く
︑
臨
終
の
時
に
な
っ
て
は
じ
め
て
念
仏
し
よ
う
と
し
た
場
合
︑
こ
の
事
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
㊸
○底

及


○元
○宝

發


答
曰
︑
此
事
不
類
︒
何
者
︑
經
云
︑
十
念
相
續
︑
似
若
不
難
︒
然
諸
凡
夫
心
如
野
馬
︑
識
劇
猿
猴
︑
馳
騁
六
塵
︑
何
曾
停
息
︒
各
須
宜
發
㊸
信
心
︑
預
自
剋
念
︑
使
積
習
成
性
善
根
堅
固
也
︒
答
え
る
︒
こ
の
事
は
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
経
典
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る(68
)
︒

十
念
相
続
と
説
か
れ
る
の
は
難
し
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
諸
の
凡
夫
の
心
は
野
生
の
馬
の
よ
う
で
あ
り
︑
そ
の
六
識
は
猿
よ
り
も
激
し
く
六
境
を
か
け
ま
わ
り
︑
こ
れ
ま
で
止
め
ら
れ
た
た
め
し
が
な
い
︒
︹
だ
か
ら
︺
各
々
が
信
心
を
発
し
て
︑
平
素
か
ら
自
ら
し
っ
か
り
と
仏
に
念
を
か
け
て
︑
習
慣
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
性
質
と
な
し
︑
善
根
を
堅
固
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
二
八
如
佛
告
大
王
︒
人
積
善
行
︑
死
無
惡
念
︒
如
樹
先
傾
︑
倒
必
隨
曲
也
︒
若
刀
風
一
至
︑
百
苦
湊
身
︒
若
習
先
不
在
︑
懷
念
何
可
辨
︒
各
宜
同
志
五
三
預
結
言
要
︑
臨
命
終
時
迭
相
開
曉
︑
爲
稱
彌
陀
名
號
︑
願
生
安
樂
︑
聲
聲
相
次
使
成
十
念
也
︒
譬
如
蠟
印
印
泥
︑
印
壞
文
成
︑
此
命
斷
時
即
是
生
安
樂
國
時
︒
一
入
正
定
聚
︑
更
何
所
憂
︒
若
宜
量
此
利
大
︑
何
不
預
剋
念
也
︒
仏
が
大
王
に
︿
善
行
を
積
め
ば
︑
死
ぬ
と
き
に
悪
念
が
お
こ
ら
な
い
︒
樹
が
傾
い
て
倒
れ
る
と
き
に
は
︑
か
な
ら
ず
曲
が
っ
て
い
る
方
に
倒
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る(69
)
﹀
と
告
げ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
も
し
刀
の
よ
う
な
風
が
一
度
吹
け
ば
︑
多
く
の
苦
し
み
が
身
に
お
よ
ぶ
︒
も
し
習
慣
が
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
︑
︹
臨
終
に
な
っ
て
︺
ど
う
し
て
念
仏
で
き
よ
う
か
︒
お
の
お
の
同
志
の
も
の
が
三
人
で
も
五
人
で
も
前
も
っ
て
約
束
し
て
︑
命
終
の
時
に
お
互
い
に
さ
と
し
合
い
︑
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
て
極
楽
に
往
生
し
よ
う
と
願
い
︑
声
を
途
絶
え
さ
せ
る
こ
と
な
く
十
念
さ
せ
な
さ
い
︒
た
と
え
ば
蠟
で
つ
く
っ
た
印
を
泥
に
お
し
︑
印
が
壊
れ
て
文
字
が
で
き
あ
が
る
よ
う
に
︑
こ
の
命
が
終
わ
る
と
き
が
ま
さ
に
極
楽
に
往
生
す
る
と
き
で
あ
る
︒
一
度
不
退
転
を
得
れ
ば
︑
さ
ら
に
な
に
を
憂
う
こ
と
が
あ
ろ
う


と
︒
こ
の
利
益
の
大
き
さ
が
わ
か
れ
ば
︑
ど
う
し
て
平
素
か
ら
し
っ
か
り
と
仏
に
念
を
か
け
て
お
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
又
問
︑
諸
大
乘
經
論
皆
言
︑
一
切
衆
生
畢
竟
無
生
︑
猶
若
虚
空
︒
云
何
天
親
龍
樹
菩
薩
願
往
生
也
︒
ま
た
問
う
︒
さ
ま
ざ
ま
な
大
乗
経
論
の
こ
と
ご
と
く
に
︑

一
切
の
衆
生
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
無
生
無
滅
に
し
て
虚
空
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る


と
説
か
れ
て
い
る(70
)
︒
ど
う
し
て
天
親
菩
薩
や
龍
樹
菩
薩
は
往
生
を
願
う
の
か
︒
㊹
○底

望


○元
○宝

生


答
曰
︑
言
衆
生
畢
竟
無
生
如
虚
空
者
︑
有
二
種
義
︒
一
者
如
凡
夫
人
所
見
︑
實
衆
生
實
生
死
等
︒
若
據
菩
薩
往
生
㊹
︑
畢
竟
如
虚
空
如
兔
角
︒
二
者
今
言
生
者
︑
是
因
縁
生
︒
因
縁
生
故
︑
即
是
假
名
生
︑
假
名
生
故
︑
即
是
無
生
︒
不
違
大
道
理
也
︒
非
如
凡
夫
謂
有
實
衆
生
實
生
死
也
︒
答
え
る
︒

衆
生
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
無
生
無
滅
に
し
て
虚
空
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る


と
い
う
の
は
︑
二
種
の
意
味
が
あ
る
︒
一
つ
に
は
︑
凡
夫
の
認
識
は
︑
実
の
衆
生
︑
実
の
生
死
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
菩
薩
︵
天
親
・
龍
樹
︶
の
認
識
に
よ
れ
ば
︑
往
生
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
虚
空
の
よ
う
な
も
の
で
兎
の
角
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
二
つ
に
は
い
ま

生


と
い
う
の
は
つ
ま
り
因
縁
に
よ
る
生
で
あ
る
︒
因
縁
に
よ
る
生
で
あ
る
か
ら
仮

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
二
九
名
の
生
で
あ
り
︑
仮
名
の
生
で
あ
る
か
ら
無
生
無
滅
で
あ
る
︒
こ
れ
は
大
い
な
る
道
理
に
相
違
し
な
い
︒
凡
夫
の
実
の
衆
生
︑
実
の
生
死
が
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
︒
㊺
○底

無


○元
○宝

元


又
問
曰
︑
夫
生
爲
有
本
︑
乃
是
衆
累
之
元
㊺
︒
若
知
此
過
捨
生
求
無
生
者
︑
可
有
脱
期
︒
今
既
勸
生
淨
土
︑
即
是
棄
生
求
生
︒
生
何
可
盡
︒
ま
た
問
う
︒
そ
も
そ
も
生
は
迷
い
の
世
界
の
根
本
で
あ
り
︑
つ
ま
り
こ
れ
は
諸
々
の
わ
ざ
わ
い
の
根
元
で
あ
る
︒
も
し
こ
の
罪
過
に
気
づ
き
︹
実
の
︺
生
を
捨
て
て
無
生
を
求
め
れ
ば
︑
解
脱
す
る
と
き
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
い
ま
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
勧
め
る
の
は
︑
生
を
す
て
て
︹
浄
土
の
︺
生
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
︒
は
た
し
て
そ
れ
で
生
が
尽
き
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
答
曰
︑
然
彼
淨
土
乃
是
阿
彌
陀
如
來
清
淨
本
願
無
生
之
生
︒
非
如
三
有
衆
生
愛
染
虚
妄
執
着
生
也
︒
何
以
故
︑
夫
法
性
清
淨
畢
竟
無
生
︒
而
言
生
者
︒
得
生
者
之
情
耳
︒
答
え
る
︒
こ
の
浄
土
は
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
な
る
本
願
に
よ
る
無
生
の
生
で
あ
る
︒
三
界
に
い
る
衆
生
の
愛
着
や
虚
妄
の
執
着
に
よ
る
生
と
は
異
な
る
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
法
性
は
清
浄
で
あ
り
究
極
的
に
は
無
生
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
生
と
い
う
の
は
往
生
を
得
た
も
の
の
心
情
︹
を
表
現
し
た
言
葉
︺
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
又
問
曰
︑
如
上
所
言
︑
知
生
無
生
︑
當
上
品
生
者
︒
若
爾
下
品
生
人
乘
十
念
往
生
者
︑
豈
非
取
實
生
也
︒
若
實
生
者
︑
即
墮
二
疑
︒
一
恐
不
得
往
生
︒
二
謂
此
相
善
不
能
與
無
生
爲
因
也
︒
ま
た
問
う(71
)
︒
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
生
は
無
生
で
あ
る
と
認
識
す
る
の
は
︑
上
品
生
で
あ
る
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
下
品
生
の
人
が
十
念
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
は
︑
実
の
生
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
︒
も
し
実
の
生
と
し
て
認
識
す
る
な
ら
ば
︑
二
つ
の
疑
義
が
生
ま
れ
る
︒
一
つ
に
は
往
生
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
そ
れ
る
︒
二
つ
に
は
こ
の
有
相
の
善
は
無
生
︹
の
生
︺
の
因
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
答
曰
︑
釋
有
三
番
︒
一
譬
如
淨
磨
尼
珠
置
之
濁
水
︑
以
珠
威
力
水
即
澄
清
︒
若
人
雖
有
無
量
生
死
罪
濁
︑
若
聞
阿
彌
陀
如
答
え
る
︒
解
釈
に
三
つ
あ
る
︒
一
つ
に
は
た
と
え
ば
浄
摩
尼
珠
を
濁
っ
た
水
に
置
け
ば
︑
珠
の
威
力
に
よ
っ
て
水
が
澄
み
わ
た
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
三
〇
來
至
極
無
生
清
淨
寶
珠
名
號
︒
投
之
濁
心
︑
念
念
之
中
罪
滅
心
淨
即
便
往
生
︒
た
と
え
限
り
な
く
輪
廻
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
罪
が
あ
る
と
し
て
も
︑
阿
弥
陀
如
来
の
こ
の
上
な
い
無
生
清
浄
の
宝
珠
の
よ
う
な
名
号
を
聞
い
て
︑
こ
れ
を
濁
っ
た
心
に
投
じ
れ
ば
︑
念
々
の
う
ち
に
罪
が
滅
し
て
心
が
清
浄
に
な
り
た
ち
ま
ち
往
生
す
る
︒
二
如
淨
磨
尼
珠
︑
以
玄
黄
帛
裹
投
之
於
水
︑
水
即
玄
黄
︑
一
如
物
色
︒
彼
清
淨
佛
土
有
阿
彌
陀
如
來
無
上
寶
珠
名
號
︒
以
無
量
功
徳
成
就
帛
裹
︑
投
之
於
所
往
生
者
心
水
之
中
︑
豈
不
能
轉
生
爲
無
生
智
乎
︒
二
つ
に
は
浄
摩
尼
珠
を
黒
や
黄
の
布
に
つ
つ
ん
で
水
に
入
れ
た
ら
︑
水
は
そ
れ
ぞ
れ
黒
や
黄
と
同
じ
色
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
あ
の
清
浄
で
あ
る
仏
土
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
こ
の
上
な
い
宝
珠
の
よ
う
な
名
号
が
あ
る
︒
︹
そ
れ
を
︺
無
量
の
功
徳
を
成
就
し
た
布
で
つ
つ
ん
で
︑
こ
れ
を
往
生
す
る
人
の
心
の
う
ち
に
入
れ
た
な
ら
︑
ど
う
し
て
生
を
転
じ
て
無
生
の
智
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
㊻
○底
○宝

水


○元

氷


㊼
○底

水


○元
○宝

氷


以
下
一
箇
所
も
同
様
で
あ
る
︒
三
亦
如
氷
㊻
上
燃
炎
︑
猛
則
氷
㊼
液
︑
氷
液
則
火
滅
︒
彼
下
品
往
生
人
雖
不
知
法
性
無
生
︑
但
以
稱
佛
名
力
作
往
生
意
︑
願
生
彼
土
︑
既
至
無
生
界
時
︑
見
生
之
火
自
然
而
滅
也
︒
三
つ
に
は
氷
の
上
で
炎
が
燃
え
︑
盛
ん
で
あ
れ
ば
氷
は
と
け
︑
氷
が
と
け
れ
ば
火
が
消
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
下
品
往
生
の
人
は
法
性
が
無
生
で
あ
る
と
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
︑
仏
名
を
称
す
る
力
に
よ
っ
て
往
生
の
心
を
お
こ
し
︑
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
え
ば
︑
無
生
の
世
界
に
入
っ
た
時
に
見
生
の
火
は
自
然
に
消
え
る
︒
又
問
曰
︑
依
何
身
故
説
往
生
也
︒
ま
た
問
う
︒
ど
の
よ
う
な
身
に
よ
っ
て
往
生
を
す
る
と
い
う
の
か
︒
㊽
○底

望


○元
○宝
答
曰
︑
於
此
間
假
名
人
中
修
諸
行
門
︑
前
念
與
後
念
作
因
︒
穢
土
假
名
人
︑
淨
土
假
名
人
︑
不
得
決
定
一
︑
不
得
決
定
異
︒
前
後
心
亦
如
是
︒
何
以
故
︑
若
決
定
一
︑
則
無
因
果
︑
若
決
定
異
︑
則
非
相
續
︒
以
是
義
故
︑
横
竪
㊽
雖
別
︑
始
終
是
一
答
え
る
︒
こ
の
世
界
の
仮
名
の
人
の
な
か
に
お
い
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
を
す
れ
ば
︑
前
念
は
後
念
の
た
め
に
因
と
な
る
︒
穢
土
の
仮
名
人
と
浄
土
の
仮
名
人
と
は
ま
っ
た
く
同
一
で
は
な
い
が
︑
ま
っ
た
く
異
な
る
わ
け
で
も
な
い
︒
前
心
と
後
心
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
も
し
ま
っ
た
く

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
三
一

竪


行
者
也
︒
同
一
な
ら
ば
因
果
関
係
が
成
立
せ
ず
︑
も
し
ま
っ
た
く
異
な
る
な
ら
ば
相
続
と
な
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
横
・
竪
︵
穢
土
・
浄
土
︶
は
別
で
あ
る
と
い
っ
て
も
︑
始
・
終
︵
前
念
︑
後
念
︶
は
同
一
の
行
者
で
あ
る(72
)
︒
又
問
曰
︑
若
人
但
能
稱
佛
名
号
能
除
諸
障
者
︒
若
爾
︑
譬
如
有
人
以
指
指
月
︒
此
指
應
能
破
闇
也
︒
ま
た
問
う
︒
も
し
仏
の
名
号
を
称
え
て
様
々
な
障
り
を
除
く
な
ら
ば
︑
た
と
え
ば
指
で
月
を
さ
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
指
は
闇
を
破
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
㊽
○底
未
詳
○元
○宝

狗


㊾
○底

爪


○元
○宝

瓜


㊿
○底

杖


○元
○宝

枝


答
曰
︑
諸
法
万
差
︑
不
可
一
概
︒
何
者
︑
自
有
名
即
法
︑
自
有
名
異
法
︒
有
名
即
法
者
︑
如
諸
佛
菩
薩
名
号
︑
禁
呪
音
辭
︑
修
多
羅
章
句
等
是
也
︒
如
禁
呪
辭
曰
︑
日
出
東
方
乍
赤
乍
黄
︑
假
令
酉
亥
行
禁
︑
患
者
亦
愈
︒
又
如
有
人
被
狗
㊾
所
嚙
︑
灸
虎
骨
尉
之
︑
患
者
即
愈
︒
或
時
無
骨
︑
好
樕
掌
磨
之
︑
口
中
喚
言
虎
虎
來
來
︑
患
者
亦
愈
︒
或
復
有
人
患
脚
轉
筋
︑
炙
木
瓜
㊿
枝
8
尉
之
︑
患
者
即
愈
︒
或
無
木
瓜
炙
手
磨
之
︑
口
喚
木
瓜
︑
患
者
亦
愈
︒
吾
身
得
其
効
也
︒
何
以
故
︑
不
那
以
名
即
法
故
︒
有
名
異
法
者
︑
如
以
指
指
月
是
也
︒
答
え
る
︒
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
す
べ
て
違
っ
て
い
て
一
概
に
は
い
え
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
名
が
法
に
即
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
名
が
法
に
異
な
る
こ
と
も
あ
る
︒
名
が
法
に
即
す
る
こ
と
と
は
︑
諸
仏
・
菩
薩
の
名
号
︑
禁
呪
の
音
辞
︑
経
典
の
章
句
等
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
禁
呪
の
辞
に
︑

日
出
東
方
乍
赤
乍
黄


と
い
う
が
︑
た
と
え
酉
亥
︵
午
後
五
時
か
ら
十
一
時
︶
に
こ
の
禁
呪
を
唱
え
て
も
︑
患
い
が
癒
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
狗
に
嚙
ま
れ
た
ら
︑
虎
の
骨
を
炙
っ
て
患
部
に
あ
て
れ
ば
す
ぐ
に
癒
え
る
︒
骨
の
な
い
と
き
に
は
︑
掌
を
ひ
ろ
げ
て
こ
す
り
︑
口
の
な
か
で

虎
来
虎
来


と
唱
え
れ
ば
癒
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
ま
た
ふ
く
ら
は
ぎ
が
痙
攣
す
れ
ば
︑
木
瓜
の
枝
を
炙
っ
て
患
部
に
あ
て
れ
ば
す
ぐ
に
癒
え
る
︒
木
瓜
が
な
け
れ
ば
︑
手
を
炙
っ
て
こ
す
り
︑
口
に

木
瓜
木
瓜


と
唱
え
れ
ば
癒
え
る
︒
私
は
身
を
も
っ
て
そ
の
効
果
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
え
ば
名
が
法
に
即
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
名
が
法
に
異
な
る
こ
と
と
は
︑
指
で
月
を
さ
す
︹
こ
と
で
闇
を
破
る
こ
と
が
な
い
︺
よ
う
な
も
の
で
あ
る(73
)
︒
又
問
曰
︑
若
人
但
稱
念
彌
陀
佛
名
號
︑
能
除
十
方
衆
生
無
明
ま
た
問
う
︒
も
し
弥
陀
の
名
号
を
称
念
し
た
だ
け
で
︑
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
無
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
三
二
黒
暗
得
往
生
者
︑
然
有
衆
生
︑
稱
名
憶
念
︑
而
無
明
猶
在
︑
不
滿
所
願
者
何
意
︒
明
の
黒
闇
を
取
り
除
き
往
生
で
き
る
と
い
う
な
ら
ば
︑
ど
う
し
て
衆
生
が
名
を
称
し
憶
念
す
る
の
に
︑
無
明
が
ま
だ
あ
り
︑
願
い
は
満
た
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
答
曰
︑
由
不
如
實
修
行
︑
與
名
義
不
相
應
故
也
︒
所
以
者
何
︒
謂
不
知
如
來
是
實
相
身
是
爲
物
身
︒
復
有
三
種
不
相
應
︒
一
者
信
心
不
淳
︒
若
存
若
亡
故
︒
二
者
信
心
不
一
︒
謂
無
決
定
故
︒
三
者
信
心
不
相
續
︑
謂
餘
念
間
故
︒
迭
相
收
攝
︒
若
相
續
則
是
一
心
︒
但
能
一
心
即
是
淳
︒
具
此
三
心
若
不
生
者
︑
無
有
是
處
︒
答
え
る
︒
如
実
に
修
行
を
せ
ず
︑
名
義
と
相
応
し
な
い
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
︒
如
来
は
実
相
身
で
あ
り
為
物
身
で
あ
る
︑
と
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る(74
)
︒
ま
た
三
種
の
相
応
し
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
︑
一
つ
に
は
信
心
が
篤
く
な
い
︒
あ
る
と
き
と
な
い
と
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
二
つ
に
は
信
心
が
一
で
は
な
い
︒
定
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
三
つ
に
は
信
心
が
相
続
し
な
い
︒
他
の
思
い
が
混
じ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
が
相
互
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
︒
︹
つ
ま
り
︺
相
続
す
れ
ば
こ
れ
が
一
心
と
な
る
︒
一
心
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
が
淳
心
と
な
る
︒
こ
の
三
心
を
具
え
て
往
生
し
な
い
と
い
う
道
理
は
な
い(75
)
︒

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
三
三
註(
9
)

無
量
寿
経

三
輩
段
の
意
を

論
註

の
文
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
︒

論
註

と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
以
下
の
二
点
︒
︵
一
︶
次
の
引
用
が

論
註

で
あ
る
こ
と
︑
︵
二
︶

大
経

の
文
と
見
れ
ば
三
輩
段
で
あ
る
が
︑
次
の

論
註

巻
下
の
文
の
方
が
引
文
に
整
合
す
る
︒

案
王
舍
城
所
説
無
量
壽
經
︑
三
輩
生
中
雖
行
有
優
劣
︒
莫
不
皆
發
無
上
菩
提
之
心
︒
此
無
上
菩
提
心
︑
即
是
願
作
佛
心
︒
願
作
佛
心
︑
即
是
度
衆
生
心
︒
度
衆
生
心
︑
即
攝
取
衆
生
︑
生
有
佛
國
土
心
︒
是
故
願
生
彼
安
樂
淨
土
者
︑
要
發
無
上
菩
提
心
也


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
四
二
上
︶
(
:
)

安
楽
集
私
記

︵

浄
全

一
巻
七
二
五
下
︶
に
よ
っ
て

要
須


を
全
体
に
か
か
る
よ
う
に
訳
出
し
た
︒
(
;
)

往
生
論
註

巻
下
⁝
⁝

此
無
上
菩
提
心
︑
即
是
願
作
佛
心
︒
願
作
佛
心
︑
即
是
度
衆
生
心
︒
度
衆
生
心
︑
即
攝
取
衆
生
︑
生
有
佛
國
土
心
︒
是
故
願
生
彼
安
樂
淨
土
者
︑
要
發
無
上
菩
提
心
也


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
五
四
二
上
︶
(
<
)

諸
法
無
行
経

巻
上
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

若
人
求
菩
提
則
無
有
菩
提
是
人
遠
菩
提
譬
如
天
與
地


︵

大
正
蔵

第
一
五
巻
︑
七
五
一
中
︶
(
=
)

維
摩
詰
所
説
経

巻
上
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

菩
提
者
︒
不
可
以
身
得
︒
不
可
以
心
得


︵

大
正
蔵

第
一
四
巻
︑
五
四
二
中
︶
(
>
)

大
智
度
論

と
あ
る
が
以
下
の
よ
う
に
字
句
の
前
後
か
ら

略
論
安
楽
浄
土
義

の
孫
引
き
と
考
え
ら
れ
る
︒

大
智
度
論

巻
第
一
八
⁝
⁝

若
不
見
般
若
是
則
爲
被
縛
若
人
見
般
若
是
則
爲
被
縛
若
人
見
般
若
是
亦
名
解
脱
若
不
見
般
若
是
則
得
解
脱


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
一
九
〇
下
︶

略
論
安
楽
浄
土
義

⁝
⁝

若
人
見
般
若
︒
是
則
爲
被
縛
︒
若
不
見
般
若
︒
是
亦
爲
被
縛
︒
若
人
見
般
若
︒
是
則
爲
解
脱
︒
若
不
見
般
若
︒
是
亦
得
解
脱


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
下
︶
(
?
)

大
智
度
論

に
は
な
い
︒

略
論

⁝
⁝

此
偈
中
説
︒
不
離
四
句
者
為
縛
︒
離
四
句
者
為
解
脱


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
下
︶
(
@
)

無
染
清
浄
心


と

楽
清
浄
心


の
説
明
で
は
菩
提
門
と
な
っ
て
い
る
た
め
統
一
し
て
訳
し
た
︒
(
A
)

往
生
論
註

巻
下
⁝
⁝

障
菩
提
門
者
︑
菩
薩
如
是
善
知
迴
向
成
就
︑
即
能
遠
離
三
種
菩
提
門
相
違
法
何
等
三
種
︒
一
者
︑
依
智
×
門
不
求
自
樂
︑
遠
離
我
心
貪
著
自
身
故
︒
知
進
守
退
曰
智
︑
知
空
無
我
曰
×
︒
依
智
故
不
求
自
樂
︒
依
×
故
遠
離
我
心
貪
著
自
身
︒
二
者
︑
依
慈
悲
門
︑
拔
一
切
衆
生
苦
︑
遠
離
無
安
衆
生
心
故
︒
拔
苦
曰
慈
︑
與
樂
曰
悲
︒
依
慈
故
︑
拔
一
切
衆
生
苦
︑
依
悲
故
︑
遠
離
無
安
衆
生
心
︒
三
者
︑
依
方
便
門
︑
憐
愍
一
切
衆
生
心
遠
離
供
養
恭
敬
自
身
心
故
︒
正
直
曰
方
︑
外
己
曰
便
︒
依
正
直
故
︑
生
憐
愍
一
切
衆
生
心
︒
依
外
己
故
︑
遠
離
供
養
恭
敬
自
身
心
︒
是
名
遠
離
三
種
菩
提
門
相
違
法
︒
順
菩
提
門
者
︑
菩
薩
遠
離
如
是
三
種
菩
提
門
相
違
法
︑
得
三
種
隨
順
菩
提
門
法
滿
足
故
︒
何
等
三
種
︒
一
者
︑
無
染
清
淨
心
︑
以
不
爲
自
身
求
諸
樂
故
︒
菩
提
是
無
染
清
淨
處
︒
若
爲
身
求
樂
︑
即
違
菩
提
︒
是
故
無
染
清
淨
心
︑
是
順
菩
提
門
︒
二
者
︑
安
清
淨
心
以
拔
一
切
衆
生
苦
故
菩
提
是
安
穩
一
切
衆
生
清
淨
處
︒
若
不
作
心
︑
拔
一
切
衆
生
︑
離
生
死
苦
︑
即
便
違
菩
提
︒
是
故
拔
一
切
衆
生
苦
︑
是
順
菩
提
門
︒
三
者
樂
清
淨
心
︒
以
令
一
切
衆
生
得
大
菩
提
故
︑
以
攝
取
衆
生
生
彼
國
土
故
︒
菩
提
是
畢
竟
常
樂
處
︒
若
不
令
一
切
衆
生
︑
得
畢
竟
常
樂
︑
則
違
菩
提
︒
此
畢
竟
常
樂
︑
依
何
而
得
︒
依
大
乘
門
︒
大
乘
門
者
︑
謂
彼
安
樂
佛
國
土
是
也
︒
是
故
又
言
以
攝
取
衆
生
生
彼
國
土
故


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
四
二
中
︶
(
10
)

大
般
涅
槃
経

巻
三
三
︑
迦
葉
菩
薩
品
第
十
二
之
一
︵
曇
無
讖
訳
︶
⁝
⁝

於
一
名
法
︑
説
無
量
名
︒
於
一
義
中
︑
説
無
量
名
︒
於
無
量
義
︑
説
無
量
名


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
五
六
三
下
︶
(
11
)

大
般
涅
槃
経

巻
八
︑
如
來
性
品
︵
曇
無
讖
訳
︶
⁝
⁝

佛
言
︑
譬
如
二
人
共
爲
親
友
︒
一
是
王
子
︒
一
是
貧
賤
︒
如
是
二
人
互
相
往
返
︒
是
時
貧
人
見
是
王
子
︑
有
一
好
刀
淨
妙
第
一
心
中
貪
著
︒
王
子
後
時
捉
持
是
刀
逃
至
他
國
︒
於
是
貧
人
後
︑
於
他
家
寄
臥
止
宿
︑
即
於
眠
中
讇
語
刀
刀
︒
傍
人
聞
之
︑
收
至
王
所


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
四
一
二
中
︶
(
12
)

長
阿
含
経

巻
一
九
︑
第
四
分
︑
世
記
經
︒
龍
鳥
品
︵
佛
陀
耶
舍
・
竺
佛
念
訳
︶
⁝
⁝

爾
時
世
尊
︑
告
諸
比
丘
言
︑
乃
往
過
去
︑
有
王
名
鏡
面
︒
時
集
生
盲
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
三
四
人
︑
聚
在
一
處
︒
而
告
之
曰
︑
汝
等
生
盲
︒
寧
識
象
不
︒
對
曰
︑
大
王
︑
我
不
識
不
知
︒
王
復
告
言
︑
汝
等
欲
知
彼
形
類
不
︒
對
曰
︑
欲
知
︒
時
王
即
勅
侍
者
︑
使
將
象
來
︒
令
衆
盲
子
手
自
捫
象
︒
中
有
摸
象
得
鼻
者
︒
王
言
此
是
象
︑
或
有
摸
象
得
其
牙
者
︒
或
有
摸
象
得
其
耳
者
︒
或
有
摸
象
得
其
頭
者
︒
或
有
摸
象
得
其
背
者
︒
或
有
摸
象
得
其
腹
者
︒
或
有
摸
象
得
其
脛
者
︒
或
有
摸
象
得
其
膊
者
︒
或
有
摸
象
得
其
迹
者
︒
或
有
摸
象
得
其
尾
者
︒
王
皆
語
言
︑
此
是
象
也
︒
時
鏡
面
王
︑
即
却
彼
象
︑
問
盲
子
言
︑
象
何
等
類
︒
其
諸
盲
子
︑
得
象
鼻
者
︑
言
象
如
曲
轅
︒
得
象
牙
者
︑
言
象
如
杵
︒
得
象
耳
者
︑
言
象
如
箕
︒
得
象
頭
︑
者
言
象
如
鼎
︒
得
象
背
者
︑
言
象
如
丘
阜
︒
得
象
腹
者
︑
言
象
如
壁
︒
得
象
脛
者
︑
言
象
如
樹
︒
得
象
膊
者
︑
言
象
如
柱
︒
得
象
跡
者
︑
言
象
如
臼
︒
得
象
尾
者
言
象
如
緪
︒
各
各
共
諍
互
相
是
非
︒
此
言
如
是
︒
彼
言
不
爾
︒
云
云
不
已
遂
至
鬪
諍
︒
時
王
見
此
︑
歡
喜
大
笑
︒
爾
時
鏡
面
王
即
説
頌
曰
︑
諸
盲
人
群
集
於
此
競
諍
訟
象
身
本
一
體
異
相
生
是
非


︵

大
正
蔵

第
一
巻
︑
一
二
八
下
一
二
九
上
︶
(
13
)
こ
の
一
文
は
不
要
に
思
わ
れ
る
が
今
は
底
本
を
尊
重
し
訳
出
し
た
︒

安
楽
集
私
記

︵

浄
全

一
巻
︑
七
二
六
下
︶
に
は
こ
の
文
章
に
つ
い
て
参
雑
あ
り
と
の
指
摘
が
あ
る
︒
(
14
)

無
上
依
経

巻
上
︵
眞
諦
訳
︶
⁝
⁝

阿
難
︒
若
有
人
︑
執
我
見
︑
如
須
彌
山
大
我
不
驚
怪
︑
亦
不
毀
呰
︒
増
上
慢
人
執
著
空
見
︒
如
一
毛
髮
︑
作
十
六
分
我
不
許
可


︵

大
正
蔵

第
一
六
巻
︑
四
七
一
中
︶
(
15
)

維
摩
詰
所
説
経

巻
中
︑
佛
道
品
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

雖
知
諸
佛
國
及
與
衆
生
空
而
常
修
淨
土
教
化
於
群
生


︵

大
正
蔵

第
一
四
巻
︑
五
五
〇
上
︶
(
16
)

維
摩
詰
所
説
経

巻
中
︑
文
殊
師
利
問
疾
品
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

雖
行
無
作
而
現
受
身
︒
是
菩
薩
行
︒
雖
行
無
起
而
起
一
切
善
行
︒
是
菩
薩
行


︵

大
正
蔵

第
一
四
巻
五
四
五
下
︶
な
お
こ
の
前
後
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
菩
薩
行
が
説
か
れ
る
が
︑
こ
の
二
句
の
み
が
引
用
さ
れ
る
意
図
は
未
詳
︒
(
17
)

大
方
等
陀
羅
尼
経

護
戒
分
卷
第
四
︵
法
衆
訳
︶
⁝
⁝

復
次
善
男
子
︑
復
有
五
事
︒
不
得
與
畜
猪
羊
雞
狗
家
往
來
︒
不
得
與
星
暦
家
往
來
︒
不
得
與
婬
女
家
往
來
︒
不
得
與
寡
婦
家
往
來
︒
不
得
與
沽
酒
家
往
來
︒
如
是
五
事
是
行
者
︑
業
護
戒
境
界
︒
善
男
子
如
是
七
科
五
事
︒
行
者
應
深
了
觀
根
原
︒
然
後
捨
離
其
餘
諸
事
亦
復
如
是
︒
復
次
善
男
子
︑
行
有
二
種
︒
一
者
出
世
人
行
︒
二
者
在
世
人
行
︒
出
世
行
者
︑
不
禁
如
上
諸
事
︒
在
世
行
者
吾
以
禁
之
︒
何
以
故
︒
譬
如
嬰
兒
︑
始
能
行
時
︑
其
母
護
持
︑
不
聽
遠
行
︒
假
使
遠
者
︑
或
絶
乳
而
死
︒
或
墮
水
火
故
死
︒
或
爲
虎
狼
師
子
之
所
食
噉
︒
或
爲
𪇔
𪅌
鵄
梟
所
傷
︒
如
是
嬰
兒
︑
母
常
護
持
︑
令
不
暴
害
︒
然
後
長
大
若
有
所
作
必
能
成
辦
︒
善
男
子
︑
我
亦
如
是
爲
一
切
母
︒
一
切
衆
生
︑
即
是
我
子
︒
常
爲
護
助
︑
令
不
遭
横
︒
速
出
三
界
︑
能
有
所
辦


︵

大
正
蔵

第
二
一
巻
︑
六
五
七
下
︶
(
18
)

維
摩
詰
所
説
経

巻
中
︑
文
殊
師
利
問
疾
品
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

彼
有
疾
菩
薩
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
於
諸
衆
生
若
起
愛
見
大
悲
︑
即
應
捨
離


︵

大
正
蔵

第
一
四
巻
︑
五
四
五
上
︶
(
19
)

維
摩
詰
所
説
経

巻
上
佛
國
品
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

譬
如
有
人
︑
欲
於
空
地
︑
造
立
宮
室
︑
隨
意
無
礙
︒
若
於
虚
空
︑
終
不
能
成
︒
菩
薩
如
是
︒
爲
成
就
衆
生
故
︑
願
取
佛
國
︒
願
取
佛
國
者
︑
非
於
空
也


︵

大
正
蔵

第
一
四
巻
︑
五
三
八
上
︶
(
20
)

無
字
宝
篋
経

︵
菩
提
流
支
訳
︶
⁝
⁝

善
男
子
︑
若
善
男
子
善
女
人
︑
復
有
一
法
︑
是
佛
所
覺
︒
善
男
子
︑
所
謂
諸
法
︑
不
去
不
來
︑
無
因
無
縁
︑
無
生
無
滅
︑
無
思
不
思
︑
無
増
無
減
︒
善
男
子
︑
若
法
畢
竟
︑
自
性
法
性
︑
非
是
自
性
︒
若
法
譬
喩
︑
所
不
可
説
︒
若
以
名
字
︑
亦
不
可
説
︒
此
是
一
法
︑
如
來
所
覺
︒
説
此
廣
嚴
上
王
無
字
寶
篋
光
嚴
法
門
時
︑
乃
至
得
住
十
地
菩
薩
︑
有
微
塵
數
眼
不
覩
者
︒
如
是
等
衆
︑
皆
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
︒
如
是
等
衆
生
證
阿
羅
漢
果
︒
復
過
此
數
衆
生
︑
捨
地
獄
苦
生
於
天
中
︒
無
量
諸
菩
薩
現
百
千
萬
諸
三
昧
門
︒
何
況
多
説
而
無
利
益
︒
爾
時
佛
告
羅
睺
羅
言
︑
汝
能
受
持
︑
我
此
所
説
︑
正
法
義
不
︒
説
此
語
時
︑
以
佛
神
力
︑
恒
河
沙
等
諸
世
界
中
︑
九
億
菩
薩
︒
從
坐
而
起
︒
即
白
佛
言
︒
世
尊
︒
我
等
皆
能
持
此
法
門
︒
令
於
此
間
娑
婆
世
界
︑
未
來
世
中
︑
爲
諸
衆
生
︑
流
通
不
絶
︒
知
是
菩
薩
是
智
器
者
︑
爾
時
四
大
神
王
白
佛
言
︑
世
尊
︑
我
等
亦
能
受
持
如
來
所
説
法
義
︒
令
彼
菩
薩
所
求
滿
足
︒
若
於
是
中
是
智
器
者
︑
爾
時
世
尊
︑
周
遍
觀
察
一
切
衆
已
︒
作
如
是
言
︑
善
男
子
︑
我
非
惟
修
微
少
善
根
而
成

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
三
五
正
覺
︒
彼
諸
衆
生
︑
若
有
能
聞
此
正
法
者
︒
彼
亦
非
修
微
少
善
根
︒
若
能
受
持
此
廣
博
嚴
上
王
無
字
寶
篋
法
門
︑
若
能
聞
者
︑
彼
人
則
爲
已
恭
敬
我
尊
重
讃
嘆
︒
善
男
子
︑
是
善
男
子
善
女
人
︑
則
爲
兩
肩
荷
擔
菩
提
︒
彼
人
則
得
不
斷
辯
才
︑
得
善
清
淨
諸
佛
世
界
︒
命
終
之
時
︑
則
得
現
見
阿
彌
陀
佛
︑
聲
聞
菩
薩
︑
大
衆
圍
遶
︑
住
其
人
前


︵

大
正
蔵

第
一
七
巻
︑
八
七
二
上
中
︶
(
21
)

大
智
度
論

巻
第
二
九
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

若
菩
薩
初
生
菩
薩
家
者
︑
如
嬰
兒
︒
得
無
生
法
忍
︑
乃
至
十
住
地
︑
離
諸
惡
事
︒
名
爲
鳩
摩
羅
伽
地
︑
欲
得
如
是
地
︑
當
學
般
若
波
羅
蜜
︒
常
欲
不
離
諸
佛
︑
菩
薩
世
世
所
生
︑
常
値
諸
佛


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
二
七
五
中
下
︶

同

巻
第
六
七
︵
鳩
摩
羅
什
譯
︶
⁝
⁝

是
菩
薩
一
心
信
解
供
養
︑
般
若
波
羅
蜜
亦
如
是
︒
愛
念
諸
佛
故
︒
常
行
念
佛
三
昧
故
︑
終
不
離
諸
佛
︒
乃
至
到
阿
鞞
跋
致
地
︒
教
化
衆
生
︑
離
諸
佛
無
咎
︒
如
小
兒
︑
不
離
其
母
︒
恐
墮
諸
難
故
︑
常
深
愛
念
善
法
故
︑
乃
至
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
︑
終
不
離
六
波
羅
蜜
等
︒
得
如
是
等
︑
今
世
︑
後
世
大
果
報
者
︒
︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
五
三
〇
中
︶
(
22
)
大
正
蔵
で
は
原
文
は

傅


と
の
指
摘
あ
る
が
︑
他
の
箇
所
と
見
比
べ
た
と
こ
ろ
原
文
は

傳


で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
文
意
よ
り

傅


で
校
定
し
た
︒
(
23
)

大
智
度
論

巻
第
六
一
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

新
發
意
菩
薩
︒
先
教
取
相
隨
喜
︒
漸
得
方
便
力
︒
爾
乃
能
行
無
相
隨
喜
︒
譬
如
鳥
子
羽
翼
未
成
不
可
逼
令
高
翔
六
翮
成
就
︑
則
能
遠
飛


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
四
八
九
下
︶
(
24
)

大
智
度
論

六
六
巻
︵
鳩
摩
羅
什
譯
︶
⁝
⁝

是
故
此
中
説
世
尊
不
應
於
新
發
意
菩
薩
前
説
是
般
若
波
羅
蜜
︒
新
學
菩
薩
聞
是
深
智
×
則
心
沒
︒
應
當
在
阿
鞞
跋
致
菩
薩
前
説
︒
阿
鞞
跋
致
智
×
深
故
信
而
不
沒


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
五
二
四
下
︶
(
25
)

安
楽
集

訳
注
︵
一
︶
第
一
大
門
︵
10
︶
を
参
照
︒
(
26
)
良
忠

安
楽
集
私
記

︵

浄
全

一
巻
︑
七
二
八
下
︶
に
は

不
退
ノ
人


と
い
う
︒
(
27
)

大
智
度
論

巻
第
二
九
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

有
菩
薩
︑
未
入
菩
薩
位
︒
未
得
阿
鞞
跋
致
受
記
別
故
︒
若
遠
離
諸
佛
︒
便
壞
諸
善
根
沒
在
煩
惱


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
二
七
五
下
︶
(
28
)

大
智
度
論

巻
第
二
九
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

又
如
少
湯
投
大
冰
池
︑
雖
消
少
處
反
更
成
冰
︒
菩
薩
未
入
法
位
︒
若
遠
離
諸
佛
︑
以
少
功
徳
︑
無
方
便
力
︒
欲
化
衆
生
︑
雖
少
利
益
︑
反
更
墜
落


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
二
七
五
下
︶
(
29
)
習
禅
篇
の
智
満
と
護
法
篇
の
曇
選
が
道
綽
の
教
え
に
共
感
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
︑

続
高
僧
伝

が
伝
え
て
い
る
︒
と
く
に

続
高
僧
伝

巻
二
四
の
曇
選
伝
に
は
︑
武
徳
八
年
︵
六
二
五
︶
に
臨
終
を
迎
え
る
曇
選
と
道
綽
の
会
話
と
し
て
︑

吾
命
将
尽
︑
何
処
生
乎
︒
名
行
僧
道
綽
曰
︑
阿
闍
黎
︑
西
方
楽
土
︑
名
為
安
養
︑
可
願
生
彼
︒
選
曰
︑
咄
︑
為
身
求
楽
︑
吾
非
爾
儔
︒
綽
曰
︑
若
爾
可
無
生
耶
︒
答
曰
︑
須
見
我
者
而
為
生
乎


︵

大
正
蔵

第
五
〇
巻
︑
六
四
一
下
︶
と
あ
る
︒
破
異
見
邪
執
の
第
五
問
答
は
︑
こ
の
曇
選
と
の
や
り
と
り
を
受
け
て
設
定
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
(
30
)

無
量
寿
経

巻
下
︵
康
僧
鎧
訳
︶
⁝
⁝

去
来
進
止
︑
情
無
所
係


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
二
七
三
下
︶
(
31
)

無
量
寿
経

巻
上
︑
第
十
願
︵
康
僧
鎧
訳
︶
⁝
⁝

設
我
得
佛
︑
國
中
人
天
︑
若
起
想
念
︑
貪
計
身
者
︑
不
取
正
覺


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
二
六
八
上
︶
(
32
)

無
量
寿
経

巻
下
︵
康
僧
鎧
訳
︶
⁝
⁝

隨
意
自
在
︑
無
所
適
莫


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
二
七
三
下
︶
(
33
)

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
九
頁
の
註
一
三
に
よ
れ
ば
︑
①

非


の
上
に

豈


が
あ
る
説
︑
②
次
の
文
か
ら

非


は

便


の
誤
字
で
あ
る
説
︑
③

非


は
衍
字
と
い
う
説
︑
④

非


は
句
末
に
つ
け
る
説
︑
⑤

非


は
言
の
誤
字
で
あ
る
説
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
①
の
説
を
採
用
し
た
︒
(
34
)
鳩
摩
羅
什
訳

妙
法
蓮
華
経

巻
二
︑
譬
喩
品
第
三
︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶

三
界
無
安
猶
如
火
宅


︵

大
正
蔵

第
九
巻
︑
一
四
下
︶
(
35
)

無
量
寿
経

巻
上
︵
康
僧
鎧
訳
︶
⁝
⁝

佛
告
阿
難
︑
世
間
帝
王
︑
有
百
千
音
樂
︒
自
轉
輪
聖
王
︑
乃
至
第
六
天
上
︑
伎
樂
音
聲
︒
展
轉
相
勝
︑
千
億
萬
倍
︒
第
六
天
上
︑
萬
種
樂
音
︒
不
如
無
量
壽
國
︑
諸
七
寶
樹
︑
一
種
音
聲
︒
千
億
倍
也
︒
亦
有
自
然
萬
種
伎
樂
︒
又
其
樂
聲
︑
無
非
法
音
︒
清
暢
哀
亮
︑
微
妙
和
雅
︒
十
方
世
界
音
聲
之
中
︑
最
爲
第
一


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
二
七
一
上
︶
(
36
)

讃
阿
弥
陀
仏
偈

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
三
六
從
世
帝
王
至
六
天
音
樂
轉
妙
有
八
重
展
轉
勝
前
億
萬
倍
寶
樹
音
麗
倍
亦
然
復
有
自
然
妙
伎
樂
法
音
清
和
悦
心
神
哀
婉
雅
亮
超
十
方
故
我
稽
首
清
淨
樂
︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
四
二
三
中
︶
(
37
)

佛
説
灌
頂
随
願
往
生
十
方
浄
土
經

︵
帛
戸
梨
蜜
多
羅
訳
︶
⁝
⁝

普
廣
菩
薩
摩
訶
薩
︑
又
白
佛
言
︑
世
尊
十
方
佛
刹
淨
妙
國
土
︑
有
差
別
不
︒
佛
言
普
廣
︑
無
差
別
也
︒
普
廣
又
白
佛
言
︑
世
尊
何
故
經
中
︑
讃
歎
阿
彌
陀
刹
︑
七
寶
諸
樹
宮
殿
樓
閣
︑
諸
願
生
者
︑
皆
悉
隨
彼
心
中
所
欲
應
念
而
至
︒
佛
告
普
廣
菩
薩
摩
訶
薩
︑
汝
不
解
我
意
︒
娑
婆
世
界
人
多
貪
濁
︒
信
向
者
少
︑
習
邪
者
多
︒
不
信
正
法
︑
不
能
專
一
︒
心
亂
無
志
︑
實
無
差
別
︒
令
諸
衆
生
專
心
有
在
︒
是
故
讃
歎
彼
國
土
耳
︒
諸
往
生
者
悉
隨
彼
願
︑
無
不
獲
果


︵

大
正
蔵

第
二
一
巻
︑
五
二
九
下
︶
(
38
)

大
方
広
佛
華
厳
経

巻
第
二
九
︑
寿
命
品
︵
佛
馱
跋
陀
羅
譯
︶
⁝
⁝

如
此
娑
婆
世
界
釋
迦
牟
尼
佛
刹
一
劫
︑
於
安
樂
世
界
阿
彌
陀
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
安
樂
世
界
一
劫
︑
於
聖
服
幢
世
界
金
剛
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
聖
服
幢
世
界
一
劫
︑
於
不
退
轉
音
聲
輪
世
界
善
樂
光
明
清
淨
開
敷
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
不
退
轉
音
聲
輪
世
界
一
劫
︑
於
離
垢
世
界
法
幢
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
離
垢
世
界
一
劫
︑
於
善
燈
世
界
師
子
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
善
燈
世
界
一
劫
︑
於
善
光
明
世
界
盧
舍
那
藏
佛
刹
爲
一
日
一
夜
︒
善
光
明
世
界
一
劫
︒
於
超
出
世
界
法
光
明
清
淨
開
敷
蓮
華
佛
刹
爲
一
日
一
夜
︒
超
出
世
界
一
劫
︒
於
莊
嚴
×
世
界
一
切
明
光
明
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
莊
嚴
×
世
界
一
劫
︑
於
鏡
光
明
世
界
覺
月
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
佛
子
︑
如
是
次
第
︑
乃
至
百
萬
阿
僧
祇
世
界
︒
最
後
世
界
一
劫
︑
於
勝
蓮
華
世
界
賢
首
佛
刹
︑
爲
一
日
一
夜
︒
普
賢
菩
薩
︑
等
諸
大
菩
薩
充
滿
其
中


︵

大
正
蔵

第
九
巻
︑
五
八
九
下
︶
(
39
)

正
法
念
処
経

巻
第
六
八
︵
瞿
曇
般
若
流
支
訳
︶
⁝
⁝

從
此
以
西
︑
乃
有
大
海
︒
多
饒
種
種
惡
魚
惡
獸
︑
甚
可
怖
畏
︒
︵
中
略
︶
其
國
有
蛇
︑
身
長
十
里
︒
飛
空
而
行
︑
無
所
障
礙


︵

大
正
蔵

第
一
七
巻
︑
四
〇
三
中
︶
(
40
)

観
無
量
寿
経

︵
畺
良
耶
舍
訳
︶
⁝
⁝

下
品
下
生
者
︑
或
有
衆
生
︑
作
不
善
業
五
逆
十
惡
︑
具
諸
不
善
︒
如
此
愚
人
︑
以
惡
業
故
︑
應
墮
惡
道
︑
經
歴
多
劫
︑
受
苦
無
窮
︒
如
此
愚
人
︑
臨
命
終
時
︑
遇
善
知
識
︑
種
種
安
慰
︑
爲
説
妙
法
︑
教
令
念
佛
︒
彼
人
苦
逼
︑
不
遑
念
佛
︒
善
友
告
言
︑
汝
若
不
能
︒
念
彼
佛
者
︑
應
稱
歸
命
無
量
壽
佛
︒
如
是
至
心
︑
令
聲
不
絶
︑
具
足
十
念
︑
稱
南
無
阿
彌
陀
佛
︒
稱
佛
名
故
︑
於
念
念
中
︑
除
八
十
億
劫
生
死
之
罪
︒
命
終
之
時
︑
見
金
蓮
花
猶
如
日
輪
住
其
人
前
︒
如
一
念
頃
︑
即
得
往
生
極
樂
世
界


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
三
四
六
上
︶
(
41
)

摂
大
乗
論
釈

巻
第
六
︵
世
親
造
眞
諦
訳
︶
⁝
⁝

論
曰
︑
二
別
時
意
︒
釋
曰
︑
若
有
衆
生
︑
由
懶
惰
障
︒
不
樂
勤
修
行
︒
如
來
以
方
便
説
︑
由
此
道
理
︑
於
如
來
正
法
中
︑
能
勤
修
行
方
便
説
者
︒
論
曰
︑
譬
如
有
説
︒
若
人
誦
持
多
寶
佛
名
︑
決
定
於
無
上
菩
提
不
更
退
墮
︒
釋
曰
︑
是
懶
惰
善
根
︒
以
誦
持
多
寶
佛
名
︑
爲
進
上
品
功
徳
︒
佛
意
爲
顯
上
品
功
徳
︑
於
淺
行
中
︑
欲
令
捨
懶
惰
勤
修
道
︑
不
由
唯
誦
佛
名
︒
即
不
退
墮
︑
決
定
得
無
上
菩
提
︒
譬
如
由
一
金
錢
營
覓
︑
得
千
金
錢
︒
非
一
日
得
千
︒
由
別
時
得
千
︒
如
來
意
亦
爾
︒
此
一
金
錢
爲
千
金
錢
因
︒
誦
持
佛
名
亦
爾
︒
爲
不
退
墮
菩
提
因
︒
論
曰
︑
復
有
説
言
︑
由
唯
發
願
︑
於
安
樂
佛
土
︑
得
往
彼
受
生
︒
釋
曰
︑
如
前
應
知
︑
是
名
別
時
意


︵

大
正
蔵

第
三
一
巻
︑
一
九
四
上
中
︶
(
42
)

摂
大
乗
論
釈

巻
第
六
⁝
⁝

譬
如
由
一
金
錢
營
覓
得
千
金
錢
︒
非
一
日
得
千


︵

大
正
蔵

第
三
一
巻
︑
一
九
四
中
︶
(
43
)

大
般
涅
槃
経

巻
第
六
︵
曇
無
讖
訳
︶
⁝
⁝

善
男
子
︑
若
有
衆
生
︑
於
熈
連
河
沙
等
諸
佛
所
︑
發
菩
提
心
︑
乃
能
於
是
惡
世
︑
受
持
如
是
經
典
︑
不
生
誹
謗
︒
善
男
子
︑
若
有
能
於
一
恒
河
沙
等
諸
佛
世
尊
︑
發
菩
提
心
︒
然
後
乃
能
於
惡
世
中
︑
不
謗
是
法
︑
愛
樂
是
典


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
三
九
八
下
︶
(
44
)

摂
大
乗
論
釈

六
巻
⁝
⁝

譬
如
由
一
金
錢
營
覓
得
千
金
錢
︒
非
一
日
得
千


︵

大
正
蔵

第
三
一
巻
︑
一
九
四
中
︶
(
45
)

略
論
安
楽
浄
土
義

︵

浄
全

一
巻
︑
六
六
九
上
︶
の
引
用
︒
(
46
)

大
方
広
佛
華
厳
経

巻
第
五
二
︑
如
来
出
現
品
︵
佛
陀
跋
陀
羅
訳
︶
⁝
⁝

佛
子
︑
假
使
乾
草
︑
積
同
須
彌
︒
投
火
於
中
︑
如
芥
子
許
︑
必
皆
燒
盡


︵

大
正
蔵

第
一
〇
巻
︑
二
七
七
上
︶

略
論

⁝
⁝

譬
如
百
夫
百
年
聚
薪
︑
積
高
千
仞
︒
豆
許
火
焚
︑
半
日
便
盡
︒
豈
可
得
言
百
年
之
薪
︑
積
半
日
不
盡
乎


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
中
︶
(
47
)
頭
註
㉛
の
ご
と
く
底
本
に
は

非


と
作
る
が
諸
本
に
よ
っ
た
︒
ま
た
直
後
の

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
三
七
文
に
お
い
て
そ
の
文
意
が
と
れ
な
い
た
め
に
先
ほ
ど
の

非


を
こ
ち
ら
の
文
脈
の
中
で
訳
に
反
映
さ
せ
た
︒
(
48
)

癖


は

略
論

に
基
づ
き

躄


の
意
で
訳
出
し
た
︒
(
49
)

略
論

⁝
⁝

又
如
躄
者
︑
寄
載
他
船
︒
因
風
帆
勢
︑
一
日
至
千
里
︒
豈
可
得
言
躄
者
︑
云
何
一
日
至
千
里
乎


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
中
︶
(
50
)

略
論

⁝
⁝

又
如
下
賤
貧
人
︑
獲
一
瑞
物
︑
而
以
貢
主
︒
主
慶
所
得
︑
加
諸
重
賞
︒
斯
須
之
頃
︑
富
貴
盈
溢
︒
豈
可
得
言
以
可
有
數
十
年
仕
︑
備
盡
辛
懃
︑
上
下
尚
不
達
歸
者
︒
言
彼
富
貴
無
此
事
乎


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
二
中
︶
(
51
)

略
論

⁝
⁝

又
如
劣
夫
以
己
身
力
擲
驢
不
上
︒
從
轉
輪
王
行
︒
便
乘
虚
空
飛
騰
自
然
︒
復
可
以
擲
驢
之
劣
夫
︒
言
必
不
能
乘
空
耶


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
中
︶
(
52
)

略
論

⁝
⁝

又
如
十
圍
之
索
千
夫
不
制
︒
童
子
揮
劍
瞬
頃
兩
分
︒
豈
可
得
言
一
小
兒
力
不
能
斷
索
乎


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
中
︶
(
53
)

略
論

⁝
⁝

又
如
鴆
鳥
入
水
魚
蜯
斯
斃
︒
犀
角
觸
泥
死
者
咸
起
︒
豈
可
得
言
性
命
一
斷
無
可
生
乎


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
中
︶
(
54
)

列
異
伝

⁝
⁝

子
安
行
道
︑
逢
得
鶴
之
人
︒
子
安
脱
衣
︑
買
鶴
而
放
︒
後
子
安
死
︒
其
墳
樹
上
有
鶴
︑
嗚
呼
子
安
︒
鳴
三
年
鶴
死
︒
破
墳
見
子
安
蘇
生
︑
曰
︑
我
昔
買
鶴
放
畢
︑
今
鶴
代
我
命


︵
吉
田
隆
英

仙
人
子
安
の
こ
と



日
本
中
国
学
会
報

三
三
︑
一
七
一
︶
(
55
)

大
智
度
論

巻
三
〇
︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
二
八
三
下
︶
︑

論
註

︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
三
六
中
︶
に
出
る
︒
(
56
)

論
註

⁝
⁝

業
道
経
言
業
道
如
秤
︒
重
者
先
牽


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
三
四
中
︶

略
論

⁝
⁝

經
言
︒
業
道
如
秤
︒
重
者
先
牽
︒


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
二
中
︶
(
57
)

遺
日
摩
尼
宝
経

︵
支
婁
迦
讖
訳
︶
⁝
⁝

佛
言
︑
如
是
迦
葉
︑
菩
薩
數
千
巨
億
萬
劫
︒
在
愛
欲
中
爲
欲
所
覆
︒
聞
佛
經
一
反
︑
念
善
罪
即
消
盡


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
一
九
一
中
︶
(
58
)

論
註

に
は

首
楞
嚴
經
言
︒
譬
如
有
藥
名
曰
滅
除
︒
若
鬥
戰
時
用
以
塗
鼓
︒
聞
鼓
聲
者
箭
出
除
毒
︒
菩
薩
摩
訶
薩
亦
復
如
是
︒
住
首
楞
嚴
三
昧
聞
其
名
者
︒
三
毒
之
箭
自
然
拔
出


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
三
四
下
︶
と
し
て
︑
以
下
の

首
楞
嚴
三
昧
經

上
を
出
典
と
す
る
︒

若
鬪
戰
時
用
以
塗
鼓
︑
諸
被
箭
射
刀
矛
所
傷
︑
得
聞
鼓
聲
箭
出
毒
除
︒
如
是
堅
意
︒
菩
薩
住
首
楞
嚴
三
昧
︑
有
聞
名
者
︑
貪
恚
癡
箭
自
然
拔
出
︑
諸
邪
見
毒
皆
悉
除
滅
︒
一
切
煩
惱
不
復
動
發
︒
堅
意


︵

大
正
蔵

第
一
五
巻
︑
六
三
三
中
︶
(
59
)
前
の
二
つ
に
な
ら
い

在


を
補
い
訳
出
し
た
︒
(
60
)

大
智
度
論

巻
二
四
⁝
⁝

佛
告
阿
難
︒
行
惡
人
好
處
生
︒
行
善
人
惡
處
生
︒
阿
難
言
︒
是
事
云
何
︒
佛
言
︒
惡
人
今
世
罪
業
未
熟
︒
宿
世
善
業
已
熟
︒
以
是
因
縁
故
︒
今
雖
爲
惡
而
生
好
處
︒
或
臨
死
時
善
心
心
数
法
生
︒
是
因
縁
故
亦
生
好
処


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
二
三
八
中
︶
(
61
)

大
智
度
論

巻
二
四
⁝
⁝

是
心
雖
時
頃
少
而
心
力
猛
利
︒
如
火
如
毒
雖
少
能
成
大
事
︒
是
垂
死
時
心
決
定
猛
健
故
︒
勝
百
歳
行
力
︒
是
後
心
名
爲
大
心
︒
以
捨
身
及
諸
根
事
急
故
︒
如
人
入
陣
不
惜
身
命
名
爲
健


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
二
三
八
中
︶
(
62
)

大
智
度
論

巻
二
四
⁝
⁝

行
善
人
生
惡
處
者
︒
今
世
善
未
熟
︒
過
世
惡
已
熟
︒
以
是
因
縁
故
︒
今
雖
爲
善
而
生
惡
處
︒
或
臨
死
時
不
善
心
心
数
法
生
︒
是
因
縁
故
亦
生
悪
処


︵

大
正
蔵

第
二
五
巻
︑
二
三
八
中
︶
(
63
)

論
註

⁝
⁝

問
曰
︒
幾
時
名
爲
一
念
︒
答
曰
︒
百
一
生
滅
名
一
刹
那
︒
六
十
刹
那
名
爲
一
念
︒
此
中
云
念
者
不
取
此
時
節
也


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
三
四
下
︶
ま
た
智
顗
も
一
念
六
十
刹
那
の
説
を
説
く
︒

摩
訶
止
観

⁝
⁝

或
言
︒
一
念
心
六
十
刹
那
︒
或
言
︒
三
百
億
刹
那


︵

大
正
蔵

第
四
六
巻
︑
三
二
中
︶
(
64
)

不


と

用


の
合
字
︒
(
65
)
道
綽
は
小
豆
に
よ
る
数
量
念
仏
を
勧
め
た
︒
迦
才

浄
土
論

⁝
⁝

上
精
進
者
︑
用
小
豆
爲
數
︑
念
彌
陀
佛
︑
得
八
十
石
︑
或
九
十
石
︒
中
精
進
者
︑
念
五
十
石
︒
下
精
進
者
︑
念
二
十
石


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
九
八
中
︶
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
三
八
(
66
)

維
摩
詰
所
説
経

︵
鳩
摩
羅
什
訳
︶
⁝
⁝

功
徳
智
×
以
修
其
心


︵

大
正
蔵

第
一
四
巻
︑
五
三
七
上
︶
(
67
)

無
量
寿
経

巻
上
︑
第
十
八
願
︵
康
僧
鎧
訳
︶
⁝
⁝

十
方
衆
生
至
心
信
樂
︒
欲
生
我
國
乃
至
十
念
︒
若
不
生
者
不
取
正
覺


︵

大
正
蔵

第
一
二
巻
︑
二
六
八
上
︶
(
68
)
出
典
不
明
︒
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
か
か
る
か
も
不
詳
︒
ま
た
こ
れ
以
降
︑

略
論

の
引
用
で
あ
る
︒

十
念
相
續
︑
似
若
不
難
︒
然
凡
夫
心
猶
野
馬
︑
識
劇
猿
猴
︑
馳
騁
六
塵
︑
不
暫
停
息
︒
宜
至
信
心
預
自
剋
念
︑
便
積
習
成
性
︑
善
根
堅
固
也
︒
如
佛
告
頻
婆
娑
羅
王
︒
人
積
善
行
︑
死
無
惡
念
︒
如
樹
西
傾
︑
必
倒
隨
曲
︒
若
便
刀
風
一
至
︑
百
苦
湊
身
︒
若
習
前
不
在
︑
懷
念
何
可
辨
︒
又
宜
同
志
五
三
共
結
言
要
︑
垂
命
終
時
︑
迭
相
開
曉
︑
爲
稱
阿
彌
陀
佛
名
號
願
生
安
樂
︑
聲
聲
相
次
︑
使
成
十
念
也
︒
譬
如
蠟
印
印
泥
︑
印
壞
文
成
︒
此
命
斷
時
︒
即
是
生
安
樂
時
︒
一
入
正
定
聚
︒
更
何
所
憂
也


︵

大
正
蔵

第
四
七
巻
︑
四
上
︶
(
69
)
仏
の
告
げ
た
内
容
が
ど
こ
ま
で
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
今
は
前
述
の
よ
う
に
訳
出
し
た
︒
(
70
)
特
定
の
大
乗
経
典
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
︒
道
綽
は

論
註

を
引
用
し
︑
改
変
を
し
て
い
る
︒

大
乘
經
論
中
處
處
説
衆
生
畢
竟
無
生
如
虚
空


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
二
七
中
︶
(
71
)

論
註

⁝
⁝

問
曰
︒
上
言
知
生
無
生
︒
當
是
上
品
生
者
︒
若
下
下
品
人
乘
十
念
往
生
︒
豈
非
取
實
生
耶
︒
但
取
實
生
即
墮
二
執
︒
一
恐
不
得
往
生
︒
二
恐
更
生
生
惑
︒
答
譬
如
淨
摩
尼
珠
置
之
濁
水
水
即
清
淨
︒
若
人
雖
有
無
量
生
死
之
罪
濁
︒
聞
彼
阿
彌
陀
如
來
至
極
無
生
清
淨
寶
珠
名
號
投
之
濁
心
︒
念
念
之
中
罪
滅
心
淨
即
得
往
生
︒
又
2
是
摩
尼
珠
以
玄
黄
幣
裹
投
之
於
水
︒
水
即
玄
黄
一
如
物
色
︒
彼
清
淨
佛
土
有
阿
彌
陀
如
來
無
上
寶
珠
︒
以
無
量
莊
嚴
功
徳
成
就
帛
裹
︒
投
之
於
所
往
生
者
心
水
︒
豈
不
能
轉
生
見
爲
無
生
智
乎
︒
又
如
冰
上
燃
火
︒
火
猛
則
冰
解
︒
冰
解
則
火
滅
︒
彼
下
品
人
雖
不
知
法
性
無
生
︒
但
以
稱
佛
名
力
作
往
生
意
願
生
彼
土
︒
彼
土
是
無
生
界
︒
見
生
之
火
自
然
而
滅


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
八
三
九
中
︶
(
72
)

論
註

⁝
⁝

問
曰
︑
依
何
義
説
往
生
︒
答
曰
︒
於
此
間
假
名
人
中
修
五
念
門
︑
前
念
與
後
念
作
因
︒
穢
土
假
名
人
淨
土
假
名
人
不
得
決
定
一
︑
不
得
決
定
異
︒
前
心
後
心
亦
復
如
是
︒
何
以
故
︒
若
一
則
無
因
果
︒
若
異
則
非
相
續
︒
是
義
觀
一
異
門
︒
論
中
委
曲
︒
釋
第
一
行
三
念
門
竟


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
二
七
下
︶
(
73
)

論
註

⁝
⁝

問
曰
︑
名
爲
法
指
︒
如
指
指
月
︒
若
稱
佛
名
號
便
得
滿
願
者
︒
指
月
之
指
應
能
破
闇
︒
若
指
月
之
指
不
能
破
闇
︒
稱
佛
名
號
︒
亦
何
能
滿
願
耶
︒
答
曰
︑
諸
法
萬
差
不
可
一
概
︒
有
名
即
法
︒
有
名
異
法
︒
名
即
法
者
︒
諸
佛
菩
薩
名
號
般
若
波
羅
蜜
及
陀
羅
尼
章
句
禁
咒
音
辭
等
是
也
︒
如
禁
腫
辭
云
︑
日
出
東
方
乍
赤
乍
黄
等
句
︒
假
使
酉
亥
行
禁
不
關
日
出
︒
而
腫
得
差
︒
亦
如
行
師
對
陳
︒
但
一
切
齒
中
誦
臨
兵
鬥
者
皆
陳
列
在
前
︒
行
誦
此
九
字
︒
五
兵
之
所
不
中
︒
抱
朴
子
謂
之
要
道
者
也
︒
又
苦
轉
筋
者
以
木
瓜
對
火
熨
之
則
愈
︒
復
有
人
但
呼
木
瓜
名
亦
愈
︒
吾
身
得
其
効
也
︒
如
斯
近
事
世
間
共
知
︒
況
不
可
思
議
境
界
者
乎
︒
滅
除
藥
塗
鼓
之
喩
︒
復
是
一
事
︒
此
喩
已
彰
於
前
故
不
重
引
︒
有
名
異
法
者
︒
如
指
指
月
等
名
也


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
三
五
下
︶
(
74
)

実
相
身


と
は
阿
弥
陀
仏
の
内
証
︑

為
物
身


と
は
外
用
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
良
忠

往
生
論
註
記

巻
四
︵

浄
全

一
︑
三
一
二
上
︶
な
ら
び
に
藤
堂
恭
俊

曇
鸞
浄
土
教
を
開
花
せ
し
め
た
人
と
思
想

︵

浄
土
仏
教
の
思
想

四
︑
講
談
社
︑
一
九
九
五
︶
一
五
三
一
五
五
を
参
照
︒
(
75
)

論
註

⁝
⁝

然
有
稱
名
憶
念
︑
而
無
明
由
在
而
不
滿
所
願
者
︑
何
者
︒
由
不
如
實
修
行
︑
與
名
義
不
相
應
故
也
︒
云
何
爲
不
如
實
修
行
與
名
義
不
相
應
︒
謂
不
知
如
來
是
實
相
身
是
爲
物
身
︒
又
有
三
種
不
相
應
︒
一
者
信
心
不
淳
︑
若
存
若
亡
故
︒
二
者
信
心
不
一
︑
無
決
定
故
︒
三
者
信
心
不
相
續
︑
餘
念
間
故
︒
此
三
句
展
轉
相
成
︒
以
信
心
不
淳
故
無
決
定
︒
無
決
定
故
念
不
相
續
︒
亦
可
念
不
相
續
故
不
得
決
定
信
︒
不
得
決
定
信
故
心
不
淳
︒
與
此
相
違
名
如
實
修
行
相
應
︒
是
故
論
主
建
言
我
一
心


︵

大
正
蔵

第
四
〇
巻
︑
八
三
五
下
︶
︵
さ
い
と
う
た
か
の
ぶ
研
究
員
︑
仏
教
学
部
特
別
任
用
教
授
︶
︵
そ
わ
よ
し
ひ
ろ
研
究
員
︑
仏
教
学
部
教
授
︶

安
楽
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
大
門
︵
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・
小
川
法
道
︶
三
九
︵
か
と
う
ひ
ろ
た
か
嘱
託
研
究
員
︑
非
常
勤
講
師
︶
︵
な
が
た
ま
さ
た
か
嘱
託
研
究
員
︑
佛
教
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
︶
︵
お
が
わ
ほ
う
ど
う
学
術
研
究
員
︑
佛
教
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
︶
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
四
〇
